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D'aprbs la plupart des gens, le mot "acadien" est synonyme avec "D6portation".
Entre 1755 et 1763 le gouvernement britannique a deport6 soixante-quinze pourcent des
F r a n ~ a i sneutres d e I'Acadie, environ 11000 hommes, femmes et enfants. Immbdiatement
aprbs le Trait6 d e Paris d e 1763, et d e tous les coins du monde, les Acadiens ont entrepris
le pbriple du retour. Ceux qui s e sont reetablis en ~ o u v e l l e - ~ c o s s(I'Acadie
e
n'existe
plus comme lieu gkographique depuis 1713) et dans le sud du Nouveau-Brunswick ont
subi un autre exil lorsque des milliers d e Loyalistes se sont enfuis des ~ t a t s - ~ napres
i s la
d6faite essuy6e lors d e la Guerre d'Independance. Les Acadiens s e sont donc i n s t a l k
parmi les autorit6s britanniques d e langue anglaise au Canada e t parmi les AmCricains
anglophones en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane. Alors que leurs cousins aux ~ t a t s Unis s'adapteront h une nouvelle langue et h un nouveau gouvernement, les Acadiens du
Canada lutteront, au cours des deux cents prochaines annees, pour la reconnaissance d e
leurs droits linguistiques et culturels et d e la spkcificite d e leur peuple.
Depuis la publication d e Cri de terre du pobte Raymond Guy Leblanc h la
premibre maison d'6ditions en Acadie, Les Editions d'Acadie, en 1972, on assiste

une

veritable explosion crkative dans les arts, la cinkmatographie et la littkrature en Acadie.
L'auteure prolifique Antonine Maillet privilkgie les hkroi'nes qui transcendent leur statut
infkrieur, dknoncent I'oppression et la subjugation et exigent d'etre traitkes comme
kgales. Comme la plupart d e ses livres, le roman Le chemin Saint-Jacques explore une
tradition orale vibrante. Publik en 1998, il est le deuxieme d e trois romans mettant en
vedette I'espiegle RadiIRadegonde Maillet dont le courage et I'imagination sont
remarquables. La mission d e Radegonde qui s'ktend d e 1929 a 1980 est d e redonner
fiertk au peuple acadien en immortalisant ses traditions orales et ses personnages dans des
livres. L e protagoniste du premier roman d e Gkrald Leblanc est aussi originaire d e
Bouctouche mais est nk en 1950. Ses prkoccupations et la portke d e sa quete seront donc
bien diffkrentes d e celles d e I'hkroi'ne d e Maillet.
Dans Moncton Mantra le hkros Alain Gautreau traverse une grave crise d'identitk
au dkbut d e sa vingtaine alors qu'il est ktudiant

I'Universitk d e Moncton. Publik en

1997, le livre parcourt les annkes 1970. Les questionnements d'Alain I'emmenent aux
~ t a t s - ~ n et
is

Montrkal par le biais d'expkrimentations avec les drogues, I'alcool,

I 'homosexualitk et les rkalitks a1ternatives. II rejette fermement la culture, la religion,
I'autoritk et I'kducation traditionnelles d e I'Acadie alors qu'il cherche a comprendre qui il
est, comment i l se dkfinit comme Acadien et comment i l va arriver a kcrire. Acadien
militant, il participe activement a la crkation d e la nouvelle Acadie.
Chez les deux protagonistes, Radegonde Maillet et Alain Gautreau, une premiere
problkmatique est comment se dkfinir comme personne, AcadienneIAcadien et kcrivain
dans le contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick. La deuxieme est comment participer
a la reconnaissance du peuple acadien comme distinct, spkcifique et kgal a celui d e la

majorite anglophone. Dans I'analyse et la comparaison des romans Le chemin SaintJacques et Moncton Mantra, les 6l6ments identitaires suivants seront trait& en ordre
chronologique: les buts individuels des protagonistes, la nationalit6 acadienne et
1'6cri ture.
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In most people's minds the word "Acadian" is synonomous with "Deportation".
Between 1755 ans 1763, the British government deported seventy-five percent of the
French Neutrals of Acadia, an estimated 11000 men, women and children. Immediately
after the Treaty of Paris of 1763 and from all parts of the world, Acadians started the
return journey. Those who reestablished themselves in Nova Scotia (Acadia no longer
existed as a geographic location since 1713) and southern New Brunswick were once
again removed from their new lands as Loyalists flowed in by the thousands after their
defeat in the American Revolution. The French Acadians settled amidst the Englishspeaking British authorities in Canada, in New England and in Louisiana. Over the
course of the next two hundred years Acadians in Canada will struggle for recognition of
their linguistic and cultural rights.

When Acadia's first publication house Les ~ d i t i o n sd'Acadie published poet
Raymond Guy Leblanc's Cri de terre in 1972, an explosion of creativity in arts,
cinematography and literature followed. T h e prolific Acadian author Antonine Maillet
portrays heroines w h o transcend their inferior status, denounce oppression and
subjugation and demand to be treated as equals. Like most of her works, the novel
chemin Saint-Jacques explores a rich tradition of oral culture. Published in 1998, it is the
second of three novels which feature the fiesty, inquisitive a n d imaginative
Radimadegonde Maillet. Radegonde's mission between 1929 and 1980 is to bring pride
to Acadians by immortalizing their oral traditions and colorful people in books. Gkrald
Leblanc's novel Moncton Mantra is from a different time in Acadia and its scope is
subsequently not the same.
In this first novel, Leblanc's hero, Alain Gautreau, leads the readers through an
identity crisis in his early twenties, when he was a student at the Universitk de Moncton.
Published in 1997, the novel covers the 1970's decade. Alain's quest takes him to the
United States and Montreal, through experimentation with drugs, alcohol, homosexuality
and alternative realities. H e firmly rejects traditional Acadian culture, authority, religion
and education as he struggles to understand who he is, how he defines himself as Acadian
and how to emerge as a writer. A militant Acadian, Alain participates in the creation of
the new Acadia.
Radegonde Maillet and Alain Gautreau's struggles to find themselves as persons,
Acadians and writers and their wish to portray the Acadian nation and the French
language as distinct, specific and equal to their English counterparts are complicated by
their minority status in New Brunswick. In comparing and analyzing L e chemin Saint-

Jacaues and Moncton Mantra, these elements of identity will be explored in
chronological order, through childhood, adolescence and adult life: individual goals,
Acadian nationality, and writing.
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INTRODUCTION

Cette t h b e fait partie des exigences pour I'obtention d'une maitrise 5s arts en
franqais ii 1'Universitk du Maine. La fascination d e I'auteure pour l'identitk est d l'origine
du sujet d e cette ktude. L'identitk rel6ve d e valeurs profondes dans chaque personne et d e
I'image que la sociktk lui renvoie. Elle n'est donc pas stagnante et est appelke ii se dCfinir
continuellement. La dkcouverte d e I'identitk conduit ii la dissolution progressive d e la
confusion intkrieure e t ii I'Cpanouissement d e tous les aspects d e la personnalitk. Tout
individu qui nie ses principes intrinsi3ques risque d e rater le bonheur car il sera en conflit
perpktuel. Et puisque l'individu ne vit pas en isolement, une saine acceptation d e luimeme entrafne kgalement une meilleure adaption ii la sociCtC environnante en particulier
et ii l'univers en genkral. A cet kgard, Le chemin Saint-Jacques dPAntonineMaillet et

Moncton Mantra d e Gkrald Leblanc correspondent bien ii la thCmatique privilkgike.
Une dimension d e l'identitk Cgalement prksente dans la recherche d e soi au coeur
des deux romans choisis touche d e pr6s l'auteure d e cette recherche: Radegonde et Alain,
principaux personnages, sont deux francophones formant la minoritk au NouveauBrunswick. Est-ce que cette rkalitC va influencer le dkroulement et le rbultat d e leur
qugte? Leur identitk acadienne est-elle vouCe ii etre un klCment historique, ktatique e t
silencieux plut6t que vibrant e t engage dans un milieu majoritairement anglais, comme
c'est le cas dans les Provinces maritimes? La crise d'identitk qui touche Radegonde e t
Alain n'est pas uniquement individuelle, elle est reprbentative d e la collectivitk
acadienne. Leur situation s e compare ii celle des Amkricains qui vivent dans les ktats d e
la Nouvelle-Angleterre et en Louisiane et dont les parents sont d e souche qukbkcoise o u

acadienne. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire eclipser cet element francophone pour
donner toute la place

a la culture dominante au lieu d e lutter constamment pour justifier

son existence? Voila le dilemme qui s e pose

a nos deux protagonistes. L'analyse d e deux

romans acadiens dont I'action s e situe a proximite geographique des ~ t a t s - ~ n peut
is
conduire a une meilleure comprehension des conflits que connaissent les FrancoAmericains en milieu anglophone et en quelque sorte, guider leurs propres demarches
vers I'expression d e leur identite specifique et assurer la survie d e leur peuple.
Dans le corpus d u roman acadien, plusieurs auteurs explorent I'identite
individuelle et collective. Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra ont ete retenus
parce qu'ils presentent une qukte d e I'ecrivain s e deroulant paralldement a une qukte
personnelle. Le fait que les deux protagonistes sont d e sexes differents apporte aussi une
perspective interessante

A I'Ctude. L e temps d e narration renvoie a I'eveil d e la nation

acadienne a son existence. I1 permet en plus d e retracer I'Cvolution d e la litterature
acadienne puisque le premier roman s e deroule en 1955 et puisque le deuxikme se passe
dans les annees 1970. Bien que Radegonde Maillet, protagoniste d'Antonine Maillet, et
Alain Gautreau, heros d e Gerald Leblanc, soient tous deux natifs d e Bouctouche, ils sont
d'epoques successives, et leurs preoccupations sont differentes, mkme si tous les deux
s'avouent fermement Acadiens. I1 est essentiel d e situer chacun des livres dans les annees
turbulentes d e leur deroulement afin d'en saisir les repercursions sur les demarches d e
Radegonde et d'Alain. L e premier chapitre d e cette these presente donc le contexte
historique, social et culture1 en Acadie d e 1604 a 1980.

Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra sont le fruit d'auteurs acadiens trks
connus: Antonine Maillet et Gerald Leblanc. I1 est evident que les auteurs s e projettent

dans leurs romans, mais cette analyse ne s'attardera pas ii 1'6criture autobiographique.
Elle porte uniquement sur les protagonistes e t les ramifications d e leur aventure
identitaire. Pour bien explorer la portke des romans, le deuxieme chapitre d e la prksente
ktude examine I'apport d e ces deux auteurs i la littkrature acadienne en particulier et A la
littkrature mondiale en gknkral.
Dans les chapitres 3 , 4 et 5, une grille minutieuse appliquke rigoureusement aux

-3

romans Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra alterne entre Radegonde et Alain
afin d e rkvkler la formation d e leurs identitks personnelle, culturelle ainsi que celle
d'kcrivain, qui feront d'eux des personnes compl&es. La qu&e identitaire qui se
manifeste 5 I'dge d e vingt-six ans chez Radegonde et 5 I'dge d e vingt ans chez Alain
reprksente une ktape vitale dans le dkveloppement psychologique des deux protagonistes.
Elle impose un arr6t qui permet A Radegonde et i Alain d'effectuer un retour sur les
annkes oh s'est formke leur individualitk. I1 sert aussi i analyser leurs soucis actuels et
prkciser leur vision d e l'avenir. Une ktude chronologique des trois ktapes d e leur vie,
c'est-A-dire I'enfance, I'adolescence et I'iige adulte, permet d'identifier les composantes
essentielles retenues et rejetkes, selon les influences et les d6couvertes qui les ont
m a r q u b tout au long d e leur trajet. Ces klkments feront d'eux des personnes compli3es.
On peut supposer que I'identitk culturelle va d e soi puisque Radegonde et Alain sont n b
et grandissent dans des familles acadiennes. Cependant ils font partie d'un peuple d e
colonisks qui, m6me s'ils reprksentent trente-trois pourcent d e la population nkobrunswickoise, vivent une situation minoritaire kcrasante au Nouveau-Brunswick. Leur
langue, leur religion, leur culture ne sont pas celles d e la majoritk. L'kducation et la
personnalitk d e Radegonde faciliteront I'intkgration d e ces aspects ii I'identitk culturelle.

Mais Radegonde se demandera comment aider le peuple acadien i s'affirmer. Seize ans
plus tard, en 1971, I'integration d e I'aspect culturel d e l'identite sera plus difficile pour
Alain parce q u ' i l'kpoque ou il entreprend sa quete, la plupart des Acadiens est divisee i
ce sujet. Plusieurs demontrent une mefiance vis-i-vis des autorites religieuses, politiques
et universitaires ainsi que d e l'ancienne elite acadienne. Comment fagonner une identite
culturelle authentique sans nier I'heritage vieux d e plusieurs s i d e s tout en embrassant
une realite modeme, telle sera la problematique d'Alain.
En guise d e conclusion, les resultats d e I'analyse sollicitent un regard sur les
elements d'identite d e la litterature acadienne d'aujourd'hui et sa pertinence dans
I'ecriture d e la modemite.

CHAPITRE 1
CONTEXTE HISTORIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE 1604 A 1980

Le temps d e narration du roman Le chemin Saint-Jacques est 1955 alors que celui
d e Moncton Mantra est la dCcennie' 1970. Parce que ces romans ont comme protagonistes
une Acadienne et un Acadien en recherche d'identite, il est impossible d e presenter leur
contenu sans Clargir le contexte. Pour ce faire, il faut remonter i I'Ctablissement d e la
premiere colonie acadienne en Nouvelle-France venue d e la France, toucher brievement
le traumatisme collectif engendrC par la Deportation des Acadiens, le retour des exiles
aux Provinces maritimes, la situation minoritaire au Nouveau-Brunswick et la
renaissance du peuple acadien. Ces details sont essentiels pour comprendre la peur
atavique qui, pendant des sibcles, a empechC les Acadiennes e t les Acadiens d e
s'kpanouir pleinement.
Au mois d e mai 1604, le sieur Pierre du Gua d e Monts et ses hommes fonderent le
premier Btablissement en AmCrique du Nord sur I'ile ~ a i n t k r o i x dans
,
une region
baptisee "Arcadie" en 1524 par I'explorateur italien, Verrazzano. L e territoire s'etendait
d e Terre-Neuve ii la Floride. Apres un hiver particulierement rude, la compagnie du sieur
d e Monts s'installe d e I'autre c8t6 d e la baie f r a n ~ a i s e t nomme I'Ctablissement Port
Royal.

'
D e 1604 et 1713, le territoire d e I'Acadie (aujourd'hui la ~ o u v e l l e - ~ c o s s sera
e)

dispute entre les deux puissances coloniales europeennes, la France et I'Angleterre. Avec
la signature du Trait6 d'utrecht en 1713, la France perd I'Acadie qui devient la Nouvelle-

' Michel Roy. L'Acadie des orinines 5 nos lours (Quebec: Editions Qu6beclAmerique, 1981)21.

~ c o s s e mais
,
conserve l'fle Royale (Cap Breton), I'ile Saint-Jean (fle-du-prince-~douard)
et I'actuel ~ o u v e a u - ~ r u n s w i c kLes
. ~ frequents changements d'autorite et les guerres en
Europe ne semblent pas avoir perturb6 outre mesure les habitants d e I'Acadie, qui
continuent d'augmenter en nombre, et d e traiter avec leurs voisins anglais. Mais, les
riches terres cultivees par les Acadiens et l'attrait d e marches lucratifs avec la NouvelleFrance e t la Nouvelle-Angleterre aiguisent I'appktit des Anglais. En 1749, le
gouvernement britannique fonde la ville d e Halifax avec une garnison d e 2000 soldats et
invite 2576 immigrants anglais B s'installer. Selon Michel Roy: "11 faut britanniser, relier
Halifax, la nouvelle capitale d e I'Acadie, aux centres d e peuplement acadien; en un mot,
rompre 1'6quilibre."
Sous le prktexte qu'ils craignent une revoke d e la part des Acadiens qui ont refuse
d e signer un serment d'allegeance totale B la couronne britannique, le colonel Lawrence
et le Conseil d e la Nouvelle-Ecosse votent, le 28 juillet 1755, en faveur d e la deportation
d e tous les habitants acadiens. Pendant une campagne qui durera neuf annkes, entre 1755
et 1764, soixante-quinze pourcent d e la population acadienne, soit environ huit mille des
treize mille habitants seront envoy& en France, en Angleterre, dans les colonies
britanniques (les futurs ~ t a t s - ~ n idu
s ) Massachussetts, du Connecticut, d e New York, d e
la Pennsylvanie, du Maryland, d e la Virginie, des Carolines du Nord et du Sud, et en
Georgie. Certains aboutiront dans les Antilles et, plus tard, en L ~ . u i s i a n e . ~

Philippe Rossillon, L'Acadie de 1604 a nos iours (Paris: Les ArnitiCs Acadiennes).
"ichel

Roy, OQCit 119.

Naomi Griffiths, The Acadians: Creation of a People (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1973) 67.

L e norn donnk 6 ce plan fut "Le Grand Dkrangernent". I1 reflkte piktrernent la
cruaute irnposCe aux Acadiens. Les ordres d e Lawrence prkcisaient qu'il ne fallait leur
donner aucune possibilitk d'echapper ii la Deportation, ni d e retourner ii leurs ferrnes "by
burning the Villages and destroying everything that can afford them the least ~ h e l t e r . " ~
D e plus, les hommes furent separes d e s femmes, des enfants et des vieillards, et dkportks
vers des destinations differentes d e celles d e leur farnille. On estirne ii plus d e rnille le
nornbre d' Acadiens qui succornbkrent ii la rnaladie et aux internperies durant les voyages
d e ~ ' e x i l .Dans
~
les colonies arnericaines, d e jeunes Acadiens'etaient donnCs

A des

farnilles riches pour servir d e dornestiques ou d'enfants adoptifs. Certains deportks
passeront leur vie chercher les mernbres d e leurs farnilles, dispersees des deux cBtCs d e
I'Atlantique. L e but d e la Dkportation Ctait d e complktement briser I'esprit des Acadiens
et des Acadiennes et d e les empecher d e revenir en Acadie. Cependant, dks 1764, un an
aprks la signature du Traitk d e Paris, les autorites britanniques accordkrent aux Acadiens
le droit d e revenir et d e posskder une terre en ~ o u v e l l e - ~ c o s s e . '
Les Acadiens e t les Acadiennes revenus d'exil peuplkrent l a baie d e Fundy,
Mernrarncook, le Cap Breton, la baie Sainte-Marie et Cgalement les regions du sud-est, du
nord-est e t du nord-ouest d u Nouveau-Brunswick. I1 s'ajoutkrent aux quelque 5000
Acadiens CchappCs A la Dkportation qui s'etaient rkfugiks

ii

l'ile Saint-Jean, en GaspCsie,

au Quebec, a Saint-Pierre-et-Miquelon et le long des rivikres Mirarnichi et Saint-Jean au
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En 1783, les Acadiens furent rejoints et, dans certains cas,

deplacCs une seconde ou troisieme fois, par des immigrants irlandais et Ccossais, ainsi
que par des milliers d e Loyalistes (loyaux ii la couronne britannique), refugiCs d e la
guerre d e I'Independance des ~ t a t s - ~ n i Pendant
s.
les cent ans qui vont suivre, les
Acadiens des Provinces maritimes vont essayer de se refaire une vie, et "pour ne pas
rkveiller I'ours qui dort et se faire ddoger encore un coup, ils ont gardC ~ i l e n c e " . ~
Ironiquement, c'est un anglophone americain qui est venu rompre le silence sur
les Acadiens et qui a grandement contribuC ii leur renaissance. ~ e n Wadsworth
r ~
Longfellow publie en 1847 un pokme Cpique de 1400 vers intitulC Evangeline. I1 raconte
I'histoire tragique d e la Deportation des Acadiens telle que vCcue par les fiancCs
EvangCline Bellefontaine et Gabriel Lajeunesse, skparks

I'automne de 1755 par les

Britanniques. La jeune fille dCbarque en Caroline du Nord et parcourt les colonies
amkricaines toute sa vie ii la recherche de son amoureux. Ce n'est qu'i la fin de sa vie
que la fidklitk d'Evang6line sera recornpensee, au moment oir elle retrouvera Gabriel au
seuil de la mort. Le pokme connut un succks foudroyant aux ~ t a t s - ~ neti sen Angleterre.
Sa traduction en 1865 par le pokte qukbCcois Pamphile LeMay lui donna accks aux foyers
francophones du Canada et de la France. Ce pokme fut publik en 1867 par le premier
journal francophone en Acadie Le Moniteur Acadien dont la devise ktait: "Notre langue,
le symbole h i r o ~ q u edu peuple
notre religion et nos coutumes". ~ v a n ~ k l i ndevient
e
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acadien martyrisk par les Anglais. Son nom devient le synonyme d'amour, d e fidClitC et
d e sacrifice suite i ce rCcit qui s'appuie sur le fait historique du Grand D6rangernent.l0
~ t a n francophones
t
et rnajoritairernent catholiques, les Acadiens. rninoritaires
dans toutes les Provinces rnaritirnes, 6taient traitks comme citoyens d e deuxieme classe
par les autoritb anglaises. Les premieres Clections au Nouveau-Brunswick en 1785 furent
annulkes parce que des Acadiens catholiques avaient votk. Afin d e participer au scrutin,
les Acadiens durent preter serment que le pape n'interviendrait pas contre I'autoritk
britannique. C e n'est qu'en 1815 que cette pratique fut abolie. Le premier dkpute acadien,
Amand Landry, fut klu au Nouveau-Brunswick, en 1846."

A I'invitation d e la sociktk Saint-Jean-Baptiste d e Qukbec, plusieurs Acadiens des
Provinces maritimes assistkrent au congres annuel le 24 juin 1880. A l'exemple des
Qu6b6cois, les Acadiens d6cident d e s'unir afin d e s'attaquer aux grandes questions d e
I'heure: I'anglicisation et I'assirnilation, I'Cducation e n f r a n ~ a i s ,I'Cmigration, la
colonisation, I'agriculture et la presse. C'est ainsi qu'est n6e la Societ6 nationale d e
I'Assomption le 2 1 fCvrier 1881. Entre 1881 et 1972, ses quinze Conventions nationales
ont rkuni les Acadiens et les Acadiennes d u Nouveau-Brunswick, d e l'ile-du-prince~ d o u a r det d e la ~ o u v e l l e - ~ c o s sLes
e . congrkssistes ont choisi pour leur nation une fete
officielle, celle d e I'Assomption le 15 aotit; un drapeau bas6 sur le tricolore d e la France,
arborant une ktoile dorke dans la bande bleue; un hymne, 1'Ave Maris Stella; et une
devise: I'Union fait la force. En 1903, la Socikte mutuelle d e I'Assomption assume la

lo

Naorni Griffiths 79.

'I Regis Bmn, L'Acadie: sur I'ernpremier et auiourd'hui Acadia: Past and Present (Moncton: Centre
d'etudes acadiennes, 1999).

responsabilite des conventions nationales. Sous la gouvernance d'Antoine J. Leger,
avocat-conseil, la SMA a grandement contribuk a la conservation de la culture acadienne
et de la langue franqaise. Elle continue a lutter pour I'kquite et I'egalitk avec la majorit6
anglophone alors que le nombre d'Acadiens s ' a c c r ~ i t . Entre
'~
1881 et 1931, la population
francophone du Nouveau-Brunswick passe de 17,6 pourcent 5 33,6 pourcent.13
Pour mener une attaque de taille et presenter un front solidaire, les Acadiens des
Provinces maritimes devaient constamment etre inform& de leur situation et des
dkmarches entreprises pour leur assurer un traitement plus equitable dans tous les
domaines. Cinq chefs de file acadiens donnent naissance A quatre journaux de langue
franqaise entre 1875 et 1913: au Nouveau-Brunswick, Le Moniteur acadien d'Isidore
Landry a Shediac en 1875; Le Courier des Provinces maritimes de Napoleon Landry a
Bathurst en 1885; et Le Madawaska d'Albert Sormany et de Maximilien Cormier a
Edmundston en 1913. En Nouvelle-Ecosse, ~ ' ~ v a n ~ e ' lde
i nValentin
e
Landry apparut a
Digby en ~ o u v e l l e - ~ c o s sen
e , 1887.14

L'kducation
Des le XIXe siecle, les Acadiens savaient que seule I'education en franqais leur
permettrait d'acckder a de meilleures conditions de vie. L'enseignement du franqais etait
tolere jusqu'en troisieme annee de 1'6lkmentaire, mais par la suite, I'enseignement devait
se faire uniquement en anglais, au secondaire comme au post-secondaire. Meme la
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formation des enseignants francophones s e faisait uniquement en anglais dans les 6coles
normales d e Saint John (1850) et d e Chatham (1867). A cette 6poque par exemple, dans
le comt6 d e Westmorland, sur 3 0 enseignants francophones, 22 n'avaient pas de brevet.
L e s6minaire Saint-Thomas fond6 a Tracadie en 1854 par I'abb6 Lafrance fut remplac6
en 1864 par le college Saint-Joseph a Memramcook, fond6 par Monseigneur Camille
Lefebvre. L'kducation sup6rieure bilingue pour les garCons 6tait assur6e. En 1890, deux
autres colEges pour garCons voyaient le jour, le college Sainte-Anne ii la Pointe-de~ ' ~ ~ l i esne ~, o u v e l l e - ~ c o s sete le college s a c & - ~ o e u ra Caraquet au NouveauBrunswick.
La loi "Common School Act" d e 1871 frappa d'un dur coup les 6coles de langue
fran~aise,majoritairement confessionnelles, qui cesserent d e recevoir d e I'aide financiere
gouvernementale. Les 6coles s6culieres recevaient du financement selon la capacit6 de
taxation locale, qui 6tait tres infkrieure dans les r6gions acadiennes.15 Selon Alexandre J.
Savoie, "une des rkactions a la loi des 6coles communes d e 1871 a 6t6 la fondation d e
couvents[. ..] I1 est relativement facile d e d6montrer que les religieuses francophones des
couvents, fond& entre 1872 et 1880, ont aussi sauv6 I'enseignement en f r a n ~ a i spour les
filles dans la province du Nouveau-Brunswick."'6
L e couvent Notre-Dame du Sacr6-Coeur d e Memramcook, fond6 en 1873,
dispensait I'enseignement en f r a n ~ a i saux Acadiennes et en anglais aux Anglophones. En
plus des mati6res scolaires, on enseignait le piano, I'orgue, le chant, la peinture, la
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broderie et I'art culinaire. L'Acad6rnie de Madawaska de Saint-Basile, qui existait depuis
1859 et fut pris en main par les Hospitalibres, abritera egalernent un orphelinat et un
h6pital. En 1874, les Religieuses de la congregation Notre-Dame-du-Sacre-Coeur fondait
un couvent A Caraquet. Celui de I'Irnrnacul6e Conception de Bouctouche (1880) cornpte
parrni ses anciennes Marguerite Maillet et Antonine Maillet. Mais I 'enseignernent en
franqais et le taux d'analphabktisme chez les Acadiens ne s'arnelioraient guere. I1 6tait
temps pour la population acadienne de passer B I'action.
En 1920, le cornit6 France-Acadie fut fond6 par Ernile Lauvrike afin d'octroyer
des bourses aux Btudiants qui desiraient poursuivre des etudes en France. De plus, le
cornit6 a fait parvenir des livres en franqais B plusieurs institutions acadiennes, a envoy6
des confbrenciers fran~aisen tournee et a distribu6 de nornbreux articles de periodiques et
de journaux pour rnieux faire connaitre les Acadiens en France.I7
Malgr6 tous ces efforts, les Acadiens derneuraient alors, pour la plus grande
rnajorit6, analphabetes. Des 6tudes realis6es en 1927 dernontrent que seulernent 7
pourcent des Blbves acadiens du Nouveau-Brunswick se rendent jusqu'en s i x i h e ann6e
et de ce nornbre, 3 pourcent seulernent atteignent la n e u v i h e ann6e.I8 Deux autres
organisrnes dans la province allaient se devouer B I'arn6lioration de cette situation.
En 1933, la ville de Carnpbellton au Nouveau-Brunswick devient le premier site
d'une comrnanderie de I'Ordre de Jacques Cartier dans les provinces acadiennes,
cornrnun6ment appel6e "la patente". Les buts de cette soci6tb secr2te sont d'assurer au
rnoyen de la fraternite, le progrbs et la stabilite financiere des rnernbres, en particulier, et
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d e la race canadienne-fran~aise, e n general. Fond6 e n 1926 par des fonctionnaires
federaux, I'organisme se voulait I'ennemi des Orangistes et d e la franc-ma~onnerie,qui
tenaient les Canadiens f r a n ~ a i sloin des pouvoirs 6conomique e t politique. Pendant
quarante ans, "la patente" a oeuvre dans tous les secteurs d e la vie francophone au
Canada: religion, education, journaux, conseils municipaux, syndicats et milieux
politiques. A la fin d e son existence, cependant, la patente sera accusee d e ne servir que
les int6r6ts d e ses membres et d'empecher les progres des Acadiens en s'alliant aux
pouvoirs anglais.I9 Cependant, au debut d e son existence au Nouveau-Bmnswick, I'ordre
de Jacques Cartier crea I'Association acadienne d'education. D e 1936 B 1968, 1'A.A.E.
fera des pressions pour ameliorer les conditions d e travail des enseignants francophones
e t pour leur assurer une formation adequate. Elle organise des cours d'CtC e t un
programme d'enseignement e n franqais B ~ ' ~ c o normale
le
d e Fredericton qui fut
transf6r6e B I'Universit6 d e Moncton e n 1963. L'A.A.E. contribue i I'ouverture des trois
autres colleges au Nouveau-Brunswick: le collkge Saint-Louis pour garGons B
Edmundston en 1946, et en 1949, le college Maillet d e Saint-Basile et le college NotreDame d'Acadie B Moncton pour les fi~les.~'
En 1969, 1'A.A.E. est devenue I'Association
des enseignants et des enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, avec les
memes pouvoirs et les mkrnes responsabilit6s q u e la New Brunswick Teachers'
Association.

l9 "L'Ordre de Jacques Cartier: Un mystere dCvoilC Une page mCconnue de notre histoire" RDI
wysiwyg://229http://radio-canada.ca/ri...tribution/communique/jacquescartier.htmlet Jean Daigle.
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La Deuxieme Guerre mondiale
La grave crise 6conomique qui traverse I'Am6rique et I'Europe de 1929 i 1939
n'kpargne pas le Nouveau-Brunswick. La D6pression provoque d'importantes baisses
dans la demande des produits des industries du bois, d e la peche et d e I'agriculture. De
nombreux Acadiens perdent donc leur emploi et doivent survivre des prestations d e
I'assurance ch6mage. Plusieurs jeunes hommes, pour aider leur famille, vont travailler 5
I'extCrieur de leur communaut6 i des salaires tres maigres, souvent m2me pour leur repas
et un logis. La Deuxikme Guerre mondiale viendra remCdier quelque peu i ce manque
d'emplois, car les Acadiens voient le service militaire comme une solution au problbme
du travail et une fason d'alleger le fardeau financier de la famille.2'
Les Canadiens s'engagent dks septembre 1939. Ceux qui restent au pays
participent aux efforts de la guerre par le rationnement de plusieurs denr6es alimentaires
et de I'essence, ainsi que la vente des "bons de la victoire". Entre 1939 et 1942, la
question de la conscription fait couler beaucoup d'encre au Canada tout entier et souligne
la division entre les deux peuples fondateurs i ce sujet. Les anglophones insistent que
tous les Canadiens doivent secourir la mere-patrie tandis que les francophones pr6nent
l'inscription volontaire. La Ligue pour la defense du Canada, fruit de I'Ordre de Jacques
Cartier, s'oppose i la conscription et son influence est tres forte au QuCbec et en Acadie.
Le pl6biscite du 27 avril 1942. qui donnera la majorit6 au "oui" i 6 4 pourcent, vient
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trancher la question; cependant, les francophones du QuCbec et de I'Acadie votent "non"

Q environ 73 pourcent."

Les journaux et la radio
Les journaux de langue fran~aisedesservaient les Acadiens depuis 1875, mais ce
ne sera qu'en 1933 que le premier poste de radio diffusion, CHNC de New Carlisle, en
GaspCsie, rejoindra la population francophone des provinces de 1'Atlantique En 1944,
CJEM d9Edmundstonserale premier poste de langue franpaise en Atlantique. d i x i n s
plus tard, Radio-Canada installera un poste Q Moncton, CBAF. La prCsence de la langue
maternelle dans les foyers francophones contribuera grandement a la sauvegarde du
fran~aiset de la culture acadienne.')

L'apres-merre et les mouvements de rkformes des annkes 1960
La dkcennie suivant la fin de la Deuxieme .Guerre mondiale s'est avkrke
kconomiquement viable pour les Acadiens, puisqu'ils s'ktaient dot& de coopCratives
agricoles ainsi que de caisses populaires, rendant accessible le crkdit nkcessaire Q une
bonne re~ance.'~
L'accalmie de I'apres-guerre a permis aux dirigeants de la SociktC Nationale de
I'Assomption de prkparer de grandes fetes pour, marquer le bicentennaire . d e la
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Dkportation en 1955. Dans la revue L'Action Nationale du 2 octobre 1954, monsieur
Adklard Savoie, organisateur des manifestations, livre ces rgflexions:
Elles [les fetes] marqueront une veritable ktape, un tournant dans la vie du
peuple acadien. Nous voulons qu'elles soient fkcondes ii tous les points de vue:
littkraire, artistique, national et religieux. Nous voulons qu'elles soulignent que
nous sommes un peuple adulte qui a pu surmonter les kpreuves du pass6 et qui,
sans garder rancune des souffrances de jadis, veut rester fidele P ses origines et ii
ses traditions ancestrales. Par ces fetes, nous vou~bnsremercier la Providence et
particuli6rement notre patronne, Notre-Dame d e I'Assomption, honorer la
mCmoire d e nos ancCtres, rCveiller notre fiertC nationale et prouver ii tous nos
concitoyens que nous dCsirons exploiter au maximum notre patrimoine
national..

.

Pendant que les Acadiens lan~aientI'appel i tous leurs cousins des Maritimes, des
~ t a t s - ~ n i de
s , la Gaspksie, des iles de la Madeleine, du Qukbec, d e I'Ontario et d e
I'Ouest canadien, une autre minoritk dans le pays voisin rkclamait des droits trop
longtemps refusks. Le Mouvement des droits civils aux ~ t a t s - ~ n i amorck
s,
depuis
plusieurs annkes, prenait une envergure nationale et ne reculerait devant aucun obstacle.
Les protestataires revendiquaient pour les Noirs les msmes droits Ikgaux, sociaux e t
politiques que ceux accord& aux Blancs. En 1955 le boycott des autobus ii Montgomery,
en Alabama, fut entrepris pour protester contre la skgrbgation des Afro-amkricains. La loi
donna gain de cause aux protestaires car la skgrkgation fut criminaliske I'annke suivante.
Les manifestations se rkpandirent dans les cinquante ktats amkricains: les "Freedom

Rides" et les "sit-ins" devinrent chose courante. En 1957, la dksegregation des Ccoles
commenqa et le droit de vote s'etendit aux minorit&. C'etait un bon debut."
Les succ6s des manifestations contre les injustices encouragerent d'autres
minorites opprimkes i s'exprimer. Dans les annkes 1960, les etudiants de Berkeley, en
Californie, contestaient I'autorite de I'universitk et les normes sociales, en proclamant la
liberte de parole. Ces revendications se rep6tgrent en 1968 et en 1969 dans presque tous
les campus d e la planete, y compris celui de I'UniversitC de Moncton. En France, au mois
d e mai 1968, les ktudiants et les ouvriers manifesterent contre la bourgeoisie et les
capitalistes, occuperent les bureaux des dirigeants et sabotbrent les
Au Canada, cette prise de conscience des droits de la personne fut evidente A
plusieurs niveaux. Au national, les Canadiens veulent renforcer leur identit4 en estompant
l'image du colonisC. 11s deviennent vigilants face aux influences et investissements
&rangers, en particulier ceux en provenance des ~ t a t s - ~ n iEn
s . 1964, les Canadiens se
choisissent un drapeau; dorknavant, l'unifoli~remplacera le Union Jack de ]'Empire
britannique. Les femmes canadiennes reclament l'kgalitk, l'equitk salariale, I'acc&s A
l'education supkrieure et aux postes gouvernementaux. On vise I'amklioration des
conditions de vie pour tous les citoyens. Le dossier des francophones retentit dans tous
les coins du pays, mais se fit entendre plus fortement au QuCbec et en Acadie.

La RCvolution tranquille du Quebec est la pCriode qui commence en 1960 avec
l'accession au pouvoir des Libkraux de Jean Lesage et qui prend fin en 1967. En plus de
revendiquer I'CgalitC politique, linguistique et culturelle pour les francophones, les

" "Civil

Rights Movement in the United States" http://encarta.msn.com

/index/consise/index/AC/OAC6OOOOO.htm?z=l
&pg=2&br-1

LibCraux instituent des rCformes majeures: skparation d e 1 ' ~ ~ l i sete d e l'Etat,
skcularisation des institutions scolaires et hospitali6res et des hhpitaux, modernisation d e

tat et nationalisation du pouvoir hydroklectrique.
Les QuCbCcois francophones rkclament pour leur province la reconnaissance du
statut d e "sociktC distincte"

a ~'intkrieurd'un Canada uni. Certains QuCbkcois cependant,

voient un gouffre infranchissable entre le QuCbec et le reste du Canada. 11s prkconisent
donc la skparation des deux entitks. Une branche extrkmiste des SCparatistes voit le jour
en 1963. L e Front d e Liberation du QuCbec (FLQ) a recours A 'la violence comme
mCthode d e revendication. Les attaques A la bombe se multiplient et culminent par
l'enlevement du ministre Pierre Laporte et d e Robert Cross, qui aboutit au meurtre d e
Laporte en octobre 1970. L e Premier ministre du Canada, Pierre Elliot Trudeau,
intervient alors avec 1'armCe canadienne pour Cradiquer le FLQ. L e mouvement d e
separation continue aujourd'hui son chemin par des voix plus pacifiques, comme celle du
Bloc quCbecois.27
Parallelement B ces Cvknements au QuCbec et aux ~ t a t s - ~ n iles
s , francophones du
Nouveau-Brunswick traversent une pCriode d e rCformes qui commence avec I'Clection du
premier ministre acadien IibCral Louis J. Robichaud en 1960. Son programme "Chances
Cgales pour tous" visa i rectifier les inCquitCs entre anglophones et francophones, entre
riches et pauvres d e la province et a moderniser la sociCtC nCo-brunswickoise. En 1961,
dans les comtCs majoritairement francophones d e Gloucester, Kent et Madawaska, les
pourcentages d'analphabktisme se situent i 39%, 34%, et 30% respectivement, alors que
-
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la moyenne provinciale est d e 19%. La moyenne des dkpenses publiques pour
I'enseignement primaire et secondaire s'ktablit A une moyenne d e 331$ par 616ve A
Sunbury, comtk anglophone, comparativement A 132$ par kl6ve dans Kent. A cette
kpoque, la moyenne nationale est de 327$ par kkve. De plus, 45% des cent enseignants et
enseignantes de Restigouche et 20% de ceux de Kent et de Gloucester n'ont pas de
certificat d'enseignement provincial.'g
Parmi les realisations du gouvernement Robichaud s e signaleront une
.
restructuration de I'administration publique et de I'administration provinciale, la
.

centralisation des districts scolaires et des ecoles, I'abolition des gouvernements d e
comtk, I'adoption d e la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick en 1969,
reconnaissant I'kgalitk de I'anglais et du frangais dans la province29, la signature d'une
entente d e coopkration entre la province et le Qukbec, la crkation de l'Universit6 de
Moncton en 1963, l'ouverture d'une ~ c o l normale
e
fran~aisesur son campus en 1968, la
crkation de la Direction generale des affaires culturelles, la participation active du
gouvernement du Nouveau-Brunswick a ]'Accord France-Canada et la creation de la
Direction gknkrale des ressources historiques ainsi que I'ktablissement des Archives
provinciales. En janvier 1968, quatre Acadiens sont regus it I'Elysee par le gknkral De
Gaulle, prksident d e la Rkpublique frangaise: le docteur Lkon Richard, maitre Adklard
Savoie, messieurs Gilbert Finn et Euclide Daigle. Cette premiere reconnaissance
officielle du peuple acadien de la part du gouvernement frangais annonce une cooperation
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trans-atlantique qui dure toujours et qui a apporte plus d e 18 millions d e dollars en aide i
1'Acadie par la F r a n ~ e . ~ '
La reconnaissance d e I'egalite entre les langues f r a n ~ a i s eet anglaise au sein des
institutions provinciales, le droit i I'enseignement en f r a n ~ a i set le droit i un proces dans
la langue d e I'accuse soulevent des reactions d e racisme chez la Canadian Loyalist
Association (ancetre du Confederation of Regence, le COR). Dans une lettre au Premier
ministre Robichaud, I'association "[ ...I tient i vous feliciter d e toute I'habilete dont vous
avez fait preuve pour tromper les gens du Nouveau-Brunswick et du Canada en leur
faisant croire que le Nouveau-Brunswick a deux langues officielles. Votre abjecte,
insensee et desastreuse loi sur les langues officielles est un des pires mefaits perpetres i
l'endroit d e cette p r ~ v i n c e . " ~ '

Les evenements d e 1968-1969 i Moncton
Suite au Ralliement d e la Jeunesse acadienne, qui eut lieu i Memramcook en

1966, les etudiants et les etudiantes d e I'Universite d e Moncton exigent I'implantation
des recommendations du rapport d e la Commission federale Laurendeau-Dunton depose
en 1964 et portant sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. 11s veulent que le
bilinguisme existe d e f a ~ o nconcrete autant pour les anglophones que pour les
francophones. Chez les Acadiens, le bilinguisme avait toujours signifie qu'ils devaient
parler f r a n ~ a i set anglais dans la province, mais que les anglophones pouvaient
facilement s'abstenir d'apprendre le f r a n ~ a i ssans probleme. C'etait du bilinguisme i sens
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unique. L e maire d e la ville d e Moncton, Leonard C. Jones, dCclare alors que "la seule
faqon d e rCaliser la coexistence pacifique au pays, c'est I'intCgration cornplbte des Ccoles
franqaises et anglaises, c'est i dire la destruction des Ccoles franqaises 18 oij elles existent
dCji et en empZcher I'kventuelle ~ r k a t i o n . ' ' ~ ~
Devant le passCisme d e 1'Clite acadienne, ceux qu'ils appellent les "Patenteux", ou
les membres d e I'Ordre d e Jacques Cartier, ou plus communCment la Patente, les
Ctudiants de 1'UniversitC d e Moncton passent i I'action. En fCvrier 1968, ils instituent une
grkve contre l'augmentation des frais d e scolaritk e t contre I'adrninistration d e
I'UniversitC. Trbs vite, les contestations englobent les disparitCs qui existent encore entre

les deux peuples fondateurs d e la province. Une dC16gation rnenCe par Bernard Gauvin
s'amkne

I'H6tel d e ville d e Moncton, le 15 fCvrier 1968, pour dkposer un rapport

exigeant la reconnaissance d e la langue franqaise et la rkdaction des arrZtks municipaux
dans les deux langues. Le maire Jones les reqoit mais refuse d e les entendre en franqais,
tout en dkclarant qu'il n'Ctait pas au courant qu'il existait une universite francophone
dans sa ville. I1 refuse Cgalement leur document en franqais. Pierre Perreault dans
L'Acadie, I'Acadie, d e I'Office Nationale du Film, capte sur pellicule I'arrogance et
I'entgternent d e la vieille garde anglophone. L e lendemain, quatre Ctudiants s e prksentent
i la rQidence d e Jones pour lui offrir le trophCe qu'il s'est rnCritC i leurs yeux: une tZte
d e cochon. C e film qui fut diffusC i travers le Canada franqais en janvier 1972, aura fait
connaitre la gravitC d e la situation des francophones du Nouveau-Bmnswick.
Durant I'annCe 1968-1969, I'UniversitC d e Moncton fut I'h6te d e nombreuses
rCunions ou analyses Cconomiques, sociologiques et politiques rehaussaient les

" Michel Doucet, Le discours confisqu6 (Moncton: h i t i o n s dPAcadie,1995) 39.

discussions sur le nationalisme acadien et l'avenir de I'Acadie. Par le biais des journaux,
d e la radio et d e la t6l6vision, ces debats entraient dans tous les foyers d e I'Acadie. En
1969, 1'6quipe du journal 6tudiant L'lnsecte occupe le pavillon des Sciences sociales
pendant une semaine, dknonqant 1'6lite acadienne et les dirigeants d e l'Universit6 comme
profiteurs et mettant en doute leur patriotisme acadien. Les contestaires evinces furent
expulses d e l'Universit6 et un bon nombre d e professeurs d e sociologie furent congkdiks.
Une injonction fut imposee contre le leader ktudiant, Michel Blanchard. Dans la province
du ~ o u v e a u - ~ r u n s w i c dite
k , officiellement bilingbe, on lui refusa le droit d'btre jug6 en
fran~ais.~~

L e Parti acadien
L'kveil brutal des Acadiens et des Acadiennes par la jeunesse et par beaucoup d e
moins jeunes d e I'Acadie aboutira en 1971 Q la fondation du Parti acadien, parti n6onationaliste qui pr6conise la separation d e la province e n deux regions selon
l'appartenance linguistique. Dans un manifeste du 3 dkcembre 1970, Raymond Leblanc
6tale les intentions du parti politique, soit une liberation des jougs religieux, anglophones
et capitalistes d e la province du N o u v e a u - B r ~ n s w i c k . ~ ~
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Les conditions (theoriques) de notre libkration.
1. Nous lib6rer de notre peur qui est ?I I'origine religieuse.
2. Nous l i k r e r de la domination du syteme anglophone actuel, canadien et amkricain, nous liberer du
systeme capitaliste actuel.
3. Refuser toute idCologie axCe sur le passe, tout nationalisme de grande famille disperste, et
concentrer nos energies sur le sort des francophones du N.-B.
4. Opter pour la collectivit6 diffkrente, opter courageusement en toute luciditk, pour cette collectivite,
la n6tre. pour son fait fran~aisou son assimilation.

En 1969, le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick et celui du Canada
crkent le Parc national Kouchibougouac dans le sud-est d e la province. Deux cent quinze
familles d e huit villages du comtk d e Kent sont exproprikes. L'affaire Kouchibougouac
rallie les francophones d e I'Acadie pour plusieurs annkes A venir dans une cause
surnommke "la seconde Dkportation", car une fois d e plus, les Acadiens se voient enlever
leurs foyers et leurs terres par les autoritks gouvernementales. Plusieurs habitants,
notamment Jackie Vautour, refusent d e quitter leur demeure. Poetes et cinkastes y
consacrent beaucoupt d'knergie dans les annkes 1970.35
L e regne des Libkraux se termine avec I'klection d e Richard Hatfield en 1970. L e
kvknements marquants des dix annees suivantes sont: le Congrks des francophones A
Frkdkricton et la naissance d e la Sociktk des Acadiens du Nouveau-Brunswick en 1972,
groupe d e pression qui a jouk un r61e important dans le dkveloppement d e I'Acadie. La

5. Comprendre que c'est sur le statut linguistique que doit se fonder notre projet collectif et qu'on ne
peut dissocier culture et Cconomie comme le font ]'elite et les patenteux de I'Union des Provinces
maritimes.
6. Se dessiner une gkographie, regrouper tous les comtb a majorit6 francophone et, la oC c'est
impossible (Northumberland et Westmorland), rejoindre tous les francophones du littoral afin que la
force et le poids de ces francophones en tant que majorit6 sur son propre terrain, puisse s'affirmer dans
tous les domaines. Cette rCgion, groupant toutes les minoritCs importantes du littoral, de Memramcook
a Edmundston, se nommera Acadie, avec statut unilingue franqais, avec langue du travail, le franqais.
7. Fonder ce projet sur une idCologie socialiste: s'assurer, en d'autres mots, que les Acadiens et les
francophones de cette nouvelle Acadie aient un mot a dire sur leur Cconomie, leur politique, leur
culture, leur avenir. ~ t a b l i une
r politique Cconomique, crCer un parti acadien socialiste afin d'affirmer
et de maintenir au provincial les droits de cette nouvelle collectivitC francophone au sein d'une
province bilingue.
8. Se crCer une nouvelle origine, I'avenir, vouloir le suicide collectif, et s'annexer au QuCbec, se
qdbCquiser, rejoindre nos freres quCbecois qui parlent la mCme langue que nous, le franqais, opter
pour que la region Acadie devienne un comtC au sein d'un QuCbec fort, souverain, puis a la longue,
tat independant et socialiste. Pays, petite nation avec son ouverture sur le monde.
9. En dehors de ce projet, je ne vois d'autres solutions que I'assimilation, I'union aux Provinces
maritimes, I'annexion au QuCbec des 3 comtCs a majorit6 francophone, le Madawaska, les comtCs de
Gloucester et de Restigouche. Un peuple n'est vkritablement hi-mCme que s'il le devient dans tous les
domaines. Fini le temps de quCmander, il est temps de crCer un pays, de devenir des hommes, de
prendre en main notre destinke." Jean-PauIHautecoeur. L'Acadie du discours (Qu6bec:UniversitC
Laval, 1975).
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meme annee, le Premier ministre Hatfield separe le conseil scolaire de Moncton en deux
entites linguistiques. En 1974, il cree la meme dualite linguistique au sein du ministere de
1'~ducationsous I'insistence de 1'Association des enseignants francophones. En 1980,
cette dualite s'etend ii tous les conseils scolaires bilingues de la province. En 1976 eurent
lieu le premier colloque culture1 interprovincial de I'Atlantique ainsi que la fondation du
Conseil acadien de la cooperation culturelle. L'organisme franqais Les Amities
Acadiennes est fondee pour assurer une etroite liaison entre la France et I'Acadie. I1 est le
descendant du Comite ~ r a n c e - ~ c a d iEn
e . ~1977,
~
le premier colloque national sur
I'Acadie est organisk par le Centre d'etudes acadiennes de I'Universite de Moncton, et le
Village historique acadien est ouvert. En 1978, I'Universite de Moncton inaugure une
ecole de Droit commun. En 1979, on celebre le 375e anniversaire de I'Acadie sous le
theme "On est Venus, c'est pour rester". Lors de la premiere Convention d'orientation
nationale des Acadiens ii Edmundston, les participants votent en faveur de la creation
d'une realitk geographique pour 1'Acadie."

La litterature en Acadie
La vie litteraire qui explose ii cette epoque va changer la perception que les
Acadiens ont d'eux-memes et celle que les gens de I'extkrieur se font des Acadiens. Le
coup d'envoi est assurk par Antonine Maillet et la parution de sa piece de thkitre La

Sagouine, en 1971. Sous les haillons d'une vieille laveuse de planchers, le monde entier
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dkcouvre I'iirne d'une sage. Dans une langue franche et simple, elle dknonce les injustices
passkes et prksentes pratiqukes a I'endroit des moins nantis et de la minoritk acadienne du
Nouveau-Brunswick. Elle exige la reconnaissance de son peuple, les Acadiens, malgrC
I'absence d'un pays. ~ v a n ~ k l i nhkrohe
e,
romantique mais assujettie de Longfellow, et le
mythe du peuple soumis viennent de se noyer dans l'eau savonneuse de sa chaudiihe.
En 1972, la premi6re maison d'kditions, les ~ d i t i o n sd'Acadie de Moncton, lance
Cri de t e r e , recueil de poesie d e Raymond Leblanc. Suivra la multiplication et la
crkation de cercles littkraires, culturels et dramatiques, partout au Nouveau-Brunswick.
L'Universit6 de Moncton publie le premier numkro de la revue critique littkraire Sique en
1973. On organise des festivals pour feter la musique, la poQie et la culture acadiennes.
L'Office National du Film rCalise d e nombreux films en Acadie, parmi lesquels La nuit
du 8 et Kouchibougouac en 1976. En 1979, lorsque Antonine Maillet remporte le Prix

Goncourt pour son roman Pe'lagie-la-charrette, elle s'assure une reconnaissance
internationale comme auteure ainsi que celle du peuple acadien. En 1980, la maison
i
d'kditions Perce-Neige est fondke ?Moncton.

Aujourd'hui, les Acadiens et les Acadiennes du Nouveau-Brunswick sont loin de
cette kpoque o t ~ils devaient pr6ter serment contre leur religion pour avoir le droit de
voter. Cependant, au tournant du 21esiMe, les arr6tes et les contraventions dans la ville
de Moncton sont encore rkdiges uniquement en anglais.
Radegonde Maillet, nCe en 1929, principale personnage d'Antonine Maillet dans
le roman Le chemin Saint-Jacques et Alain Gautreau, nk en 1950, porte-parole de Gkrald
Leblanc dans Moncton Mantra ont vkcu les kvknements turbulents d e leur temps. Sont-ils
demeurks invulnkrables, grandissant dans une sorte d e bulle magique, isol6s de leur

rkalitk historique, sociale et culturelle? Le but de cette etude est d'htudier comment s e
sont developpes les aspects identitaires d e Radegonde et d'Alain et si les deux
protagonistes ont 6te influences par les epoques de leur quete.

CHAPITRE 2
DEUX AUTEURS ACADIENS EN Q-TE

D'IDENTITE

Cette etude s e propose d'analyser la qucte d e I'identite prksente dans deux romans
acadiens, Le chemin Saint-Jacques d'Antonine Maillet et Moncton Mantra d e Gerald
Leblanc. Avant d'aborder l'analyse, il est d e mise d e situer le contexte d e chacun des
romans et dans I'oeuvre d e son auteur.

Antonine Maillet
C'est en effectuant des recherches pour une these doctorale sur Rabelais, kcrivain
frangais du seizieme siecle, qu' Antonine Maillet trouve son destin:
"Ce faisant, j'ai dkcouvert Rabelais, et j'ai dkcouvert I'Acadie. J'ai dkcouvert 5
quel point c'ktait une richesse que ce patrimoine oral que nous avions parce que
j'ktais capable

-

ou presque

-.

d e prouver que c e que Rabelais nous avais lkguk

par I'kcriture, les Acadiens, mon pere et ses ancetres, me l'avaient Ikgu6 par la
voie ~ r a l e . " ~ ~
Lorsque Le chemin Saint-Jacques parait en 1996, Maillet avait dkja kcrit plus d e trente
romans, pieces d e thkiitre et contes. Deux autres romans s'ajouteront a son corpus en
1999 puis en 2001.39 Nke a Bouctouche, au Nouveau-Brunswick en 1929, Antonine
Maillet fit ses ktudes d e baccalaurkat et d e maitrise a Moncton, termina une licence es

" Matthieu Galey, "En Acadie avec Antonine Maillet" L'Express 8 septembre 1979, 58-66.
" Bertille Beaulieu, "Chronologie du roman acadien de 1841 2001" (Mise i jour en janvier 2002).

lettres 5 Montreal e t un doctorat es lettres B I'universitk Laval. Elle enseigne ii
Richibouctou, au college Notre-Dame d'Acadie, B I'universit6 Laval puis

I'universitk

d e Montrkal, tout en Ccrivant. M e m e toute jeune, l'auteure avait le goDt d'kcrire, "J'ai
voulu Ccrire presque en decouvrant que j'existais.""

Plus tard, son ambition se precise:

"Je veux, un jour, quand je serai grande, revenir dans mon village d e Bouctouche
et 6tre reque par le village, Ctre accueillie comme une hCroi'ne parce que j'aurai etC
la premiere qui aura Ccrit I'histoire d e mon peuple acadien. J e veux devenir le
premier kcrivain a ~ a d i e n . " ~ '
Dks ses premiers efforts i l'ecriture, le succes lui est assurd. Publik en 1958,

Pointe-aux-Coques requt le Prix Champlain.42 Parmi les nombreux titres que Maillet a
publiks au fil des annees, mentionnons les deux qui ont contribuk le plus a la
reconnaissance internationale d e cette Acadienne prolifique et

a

la renaissance d e la

littdrature acadienne. En 1971, Maillet Ccrit La Sagouine, dont le personnage est une
laveuse d e plancher. L e mot "sagouine" est un terme moins pkjoratif que "sigouine" ou
"sargailloune" qu'on emploie en Acadie et qui veut dire " ~ a l o ~ e L'hdroi'ne
".~~
d e Maillet
est une femme d e menage qui, tout en nettoyant les planchers des riches d e son
entourage, puise dans I'eau grise d e son seau des bribes d e sagesse et des observations
qui ont des rdsonnances universelles. Son langage est le parler acadien, descendu presque
vierge du XVIe siecle franqais. Pour Antonine Maillet, h i r e d e cette f a ~ o nfut une
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rkvelation et une lib6ration. "Le jour ob j'ai commenc6 une page avec "goddeche de
hell", le jour ob j'ai mis un juron dans un livre et "j'avions" au lieu de "nous avions", j'ai
compris que je m'6tais lib6r6e."44 Tous les sujets y passent: le bon Dieu et la religion, le
gouvernement, la mort et le recensement. La Sagouine repr6sente une classe sociale
dkmunie, pauvre, minoritaire et assujettie au pouvoir des riches anglophones. Bien que la
Sagouine pourrait venir de n'importe lequel coin d e la planbte, elle vient de Bouctouche
au Nouveau-Brunswick, et les Acadiens s'identifient immkdiatement i elle. L e
monologue "le recensement" touche une corde sensible i une 6poque 03 les Acadiens
sont en pleine crise d'identit6, quelques ann6es apres 1'6veil d'une conscience nationale
en Acadie. Les agents du gouvernement f6dCral leur ayant demand6 leur citoyennetk et
leur nationalitk, la Sagouine et son mari Gapi cherchent comment s'identifier. 11s ne
peuvent pas etre des Am6ricains parce qu'ils ne vivent pas aux ~ t a t s - ~ n ini
s ;Canadiens
parce qu'ils ne sont pas anglophones; ni Canadiens frangais parce qu'ils ne sont pas
Qu6b6cois; ni Frangais parce qu'ils ne vivent pas en France. Quand ils rkpondent:
"Acadiens", les officiels refusent de I'inscrire parce que la Sagouine et Gapi ne peuvent
avoir la nationalit6 d'une Acadie qui n'existe pas comme pays.
"Eh! Ben, apres qa, je savions pu quoi trouver, et je leur avons dit de nous bailler la
natiounalitk qu'I voudriont. Ca fait que je crois qu'ils nous avons place parmi les
Sa~vages."~'

" Matthieu Galey. Or, cit 64.
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Antonine Maillet, La Sagouine (QuCbec: LCmCac, 1971).

La Sagouine venait d e supplanter ~ v a n ~ ~ lcomme
i n e hbroi'ne des Acadiens, qui
reconnaissent en elle les mGmes frustrations, les injustices commises i I'endroit d e leur
peuple et d e leur langue, le refus du peuple dominant anglais d e reconnaitre la culture
acadienne, comme specifique et &gale, dans la province officiellement bilingue du
Nouveau-Brunswick. Mais ils s'inspirent aussi d e s a resilience e t d e son esprit
rCvolutionnaire. L'immense succes que remportent les reprbsentations d e la picice d e
theitre d e Maillet A travers le Canada et en France assure une voix au peuple acadien.
Selon 1'auteure:"une seule page d e La Sagouine peut faire plus pour I'Acadie que toutes
les ideologies politiques."46 G r l c e Cgalement au film L'Acadie, I'Acadie d e Pierre

Perrault, diffuse en 1972, les gens ii I'extbrieur du Nouveau-Brunswick ont bte
sensibilises au traitement injuste des francophones d e cette region. Malgre la Loi sur les
langues officielles d u Nouveau-Brunswick d e 1969, les Acadiens sont encore
minoritaires dans une province qui demeure, dans les faits, anglophone. Cependant, ils
commencent A s'organiser et B revendiquer les miimes chances et le mGme respect.
Encore selon Maillet, le Premier ministre du Nouveau-Brunswick "sait que les Acadiens
constituent une force et il doit compter avec eux. I1 ne peut pas negliger presque
cinquante pourcent d e la population. Avant les Acadiens parlaient f r a n ~ a i as la maison et
anglais dans la rue. Maintenant, ils parlent f r a n ~ a i saussi dans la rue."47
I1 va sans dire qu'Antonine Maillet est l'une des grandes responsables d e
l'avenement d'une nouvelle litterature acadienne en Acadie. Elle publiait d e j i depuis une
quinzaine d'annCes lorsqu'une jeune generation d e poetes surgit dans les annCes 1970.
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Selon Marguerite Maillet, auteure d e I' Histoire d e la litte'rature acadienne De r h e en
rtve, "ces derniers chantent leur rkvolte, et leur libkration anticipke, dans des nuits de
poksie inoubliables. 11s font appel au realisme, dkmasquent les oppresseurs, flagellent les
peureux et les silencieux; ils dknoncent I'anglicisation."48 11s anticipent I'avhement
d'une nouvelle Acadie, leur pays. Alors que certains donnent voix aux francophones qui
depuis deux si6cles gardent sous silence leur immense souffrance, d'autres rkfutent
I'image de I'Acadien illettrk et soumis, vkhiculk par la Sagouine. Chose certaine, avec sa
femme de mknage, Antonine Maillet ne laisse personne indifferent. Entre la parution de
La Sagouine en 1971 et 2002, cent tente-neuf romans acadiens, deux bibliographies, un
dictionnaire, et deux anthologies ont vu le jour, sans parler de quelque vingt-cinq recueils
de p o b i e et pikces de theitre.

49

En 1979, I'auteure acadienne attirait une fois de plus I'attention internationale en
remportant le prestigieux Prix Goncourt pour son roman Pe'lagie-la-Charrette. Maillet est
la premiere nord-amkricaine et la sixieme femme i qui revient cet honneur. Pe'lagie-laCharrette, c'est I'odysske de Pelagie en partance de Gerogie qui, quinze ans aprks la
Dkportation, retourne en Acadie avec sa famille. Ils y mettront dix ans et vivront des
aventures aussi fantastiques que tragiques. Venu d e la France, le Goncourt vient
couronner I'auteure, et du meme coup, accorde une reconnaissance internationale i
I'Acadie, ii son peuple et ii la langue acadienne. "It was a prize accorded to a country and

Marguerite Maillet, Histoire de la littkrature acadienne. De rCve en r6ve (Moncton: &itions
d'Acadie,l983) 179 et 188.
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to the existence of a people. I have avenged my ancestor^."^^ Maillet a dCmontr6 la
survivance d'un peuple que les Anglais avait voulu anCantir en 1755. Elle a Bgalement
d6montrC que sa langue 6tait issue de la mQme source que le franqais parisien du
vingtieme sikcle. Et Maillet n'avait pas I'intention, A I'Hge de cinquante ans, de ralentir le
rythme de sa crCativitC. Entre 1979 et 1996, elle publie cinq nouveaux romans, six pil.ces
de theitre et traduit deux pieces d e Shakespeare et un poeme de Ben Jonson. Elle a r e p
plus d e vingt-trois doctorats honorifiques d'universitCs du Canada, de la France et des
~ t a t s - ~ n i Elle
s . demeure B MontrCal mais possl.de un phare transform6 en chalet B
Bouctouche.

Le chemin Saint-Jacques

Le chemin Saint-Jacques, le seizieme roman d'Antonine Maillet, s'inscrit comme
deuxieme de trois dont le personnage principal est Radi. Le premier roman On a mange'

la dune fut publib en 1962 et le troisieme Chronique d'une sorcidre de vent, en 1999. On
retrouve dans les trois romans les themes chers A Maillet, soit la valorisation du pa&

de

la culture et du parler acadiens, I'importance d e la tradition orale comme source d e
IittCrature acadienne orale et Ccrite, une place prkpondCrante au folklore, des hkroikes
marginales et fortes.
Dans On a man@ la dune, le lecteur suit les pkripeties de la petite Radi, entre
1'4ge de huit et treize ans. La jeune fille intrkpide se rCvolte contre le sort fait aux
femmes, contre le temps qui la force B grandir. Elle se prend pour le Crkateur lorsqu'elle

" Henry Giniger, "An N.B. Heroine Symbolizes a New Acadian Determination" The New York Times
(January 5. 1980) 10-11.

affirme: "C'est moi Dieu, je vas creer le monde"". Maillet admet: "Ce roman racontait
mon enfan~e."'~Dans Le chemin Saint-Jacques, I'indkfectible jeune fille domine les vingt
premiers chapitres du livre, alors que son alter ego adulte Radegonde poursuit l'aventure
dans les treize derniers. L'enfance de Radi, dkjii abordke dans On a mange' la dune est
revisitee, et I'aventure se poursuit avec la maturation de la jeune fille. Radi demeure
presente dans la deuxieme partie du volume comme I'enfant interieur de Radegonde. Elle
represente le pouvoir createur, I'emerveillement, la naivete, I'eternitC et le courage.
Maillet dit du roman Le chemin Saint-Jacques:
"L'heroi'ne du livre, c'est moi. Nous avons gard6 quelque chose du debut des
temps, et plus on s'y approche, plus $a nous f a ~ o n n eL'Acadie
.
est un pays que je
voulais raconter. J'e savais qu'il y avait un lien i faire dans la recherche de nos
origines et celles de nos ancetres. Et mes recherches m'ont amenee ii la quete d'en
savoir plus sur soi-m~me."'~
C'est Radegonde qui part ii la recherche de son identit6, mais c'est Radi qui
alimente sa passion. Dans le troisikme livre, Chronique d'une sorciire de vent, Radi se
veut le depositaire de la jeunesse et de la memoire d e la narratrice Radegonde, alias
Antonine Maillet, qui veut tout savoir sur une certaine Carlagne Theriault. Radi sert
d'inspiration et d e confidente ii l'auteure. L e personnage qu'elle incarne demeure
inchange dans les trois romans. Les lecteurs reconnaitront donc les memes aventures, les
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mkmes contextes sociaux, familiaux et religieux; les memes amis et jeux d'enfants et les
memes inquietudes.

Le chemin SaintJacques tire son titre du fameux pelerinage au lieu d e skpulture
d e I'ap6tre et confident d e Jesus, saint Jacques. I1 fut tkmoin d e la transfiguration et d e
l'agonie d e son maitre et est mort martyris6 pour avoir prechk ~ ' ~ v a n ~dix
i l ans
e apres la
mort du Christ. Son corps aurait CtC dkcouvert au dCbut du IXe siecle, griice i une Ctoile.
Le lieu prit le nom de Santiago d e Compostella, en Espagne, c'est-i-dire "Saint-Jacques
dans le champ des 6toiles". Les fideles parcourent le trajet en expiation d'une faute ou
d'un pkchk. Dans le roman, Radegonde effectue le pelerinage qui la ramenera aux
grandes origines du monde, ii la pCriode d'avant le pCchC originel.
~ c r i te n franqais standard, le roman s e dCmarque radicalement d e ceux
qu'Antonine Maillet a Ccrit en langue acadienne. Nous sommes e n 1996, Antonine
Maillet est bien Ctablie comme kcrivain, et elle a, durant les vingt-cinq ans prCcCdents,
cherchC la validation du parler acadien. Cette reconnaissance lui ayant 6t6 accordCe par le
Prix Goncourt, l'auteure n'a plus besoin d'imposer sa langue. Cependant, elle a choisi
d'axer une part d e la quete d e I'Acadienne Radegonde sur I'origine d e sa langue et des
traditions orales d e son peuple.
L'Cpigraphe d e la premiere partie, "Le bonheur serait d e se souvenir du prCsent",
tirCe d e Jules Renard fait allusion a la manie d e Radi d e croire qu'elle peut se rappeler du
paradis perdu, et que peut-etre cette habitude est une perte d e temps ou un empkhement
au bonheur et qu'il serait plus sage pour elle d e bien vivre le prksent. D'ailleurs, son dCsir
d e retrouver le Jardin d ' ~ d e nest le souhait d e ses dix ans et la raison d e sa quCte i I'ige
adulte. Maillet devait bien Ctablir la personnalitk d e I'enfant Radi et ses aspirations

profondes puisqu'elles joueront un grand r61e dans le dkveloppement d e I'adulte
Radegonde et dans celui d e son identit6 d'Ccrivain. La section "Radi" compte en effet
vingt chapitres tandis que la deuxieme section "Radegonde" n'en comprend que treize.
L e dCroulement narratif d e la premi6re partie suit 1'6volution chronologique du
personnage d e zero A quatorze ans, A partir d e la naissance contre son gre jusqu'au d6clts
d e sa mere, entre 1929 et 1943. La premiere partie d u rCcit se passe dans le petit village
d e Bouctouche; la seconde, en Europe et A Bouctouche. La deuxieme partie est un retour
en arrikre par Radegonde, maintenant dans la mi-quarantaine, sur une periode d e sa vie
qui se d6roulait une vingtaine d'annkes auparavant, entre 1955 et 1975.
L e deroulement narratif se situe i deux niveaux. Le premier niveau se consacre au
chemin Saint-Jacques c'est-%dire au pelerinage qui permettra A Radegonde d e se definir
comme personne e t comme Ccrivain. L e deuxiltme niveau se passe au prCsent d e la
narration, quand Radegonde est d e retour au pays, dans son village d e Bouctouche, pour
raconter i sa soeur mourante, son aventure en terre europkenne. I1 dure un an, le temps d e
sauver d e la destruction un ancien phare acadien et d'apprivoiser la mort d e Sophie, soeur
d e Radegonde.
Radegonde est une femme instruite qui kcrit des livres depuis une vingtaine
d'annkes. Elle differe des heroi'nes d e Maillet e n c e sens qu'elle parle un language
beaucoup plus soignC que celui d e PClagie ou d e La Sagouine. Elle a d e I'kducation, un
doctorat en lettres, alors que ses devanci6res n'avaient rien d e cela. Ses questions sont
donc d'ordre plus intellectuel et spirituel que materiel et physique. L e "comment" d e son
existence Ctant assure, elle peut se pencher sur le "pourquoi". Son regard n'est pas fix6
sur le present mais sur l'avenir. Elle ressemble tout d e meme aux autres heroines d e

Maillet parce qu'elle est une femme, anticonformiste d e surcroit, qu'elle est courageuse,
parce qu'elle a un amour profond pour le peuple acadien et parce qu'elle porte en elle les
traditions vieilles d e plusieurs si6cles.

G6rald Leblanc
L e roman d e Gerald Leblanc nous permet d e dkcouvrir un personnage bien
diffkrent d e Radegonde Maillet le tres color6 Alain Gautreau des ann6es 1970. Publie en
1997, Moncton Mantra est le premier roman du po6te Gerald Leblanc. N6 it Bouctouche
en 1945, cet auteur 6crit depuis sa jeunesse mais a commenc6 it publier dans les annees
1970.54Gerald Leblanc fait partie du groupe qui s'est donne pour mission d e crker une
littkrature acadienne moderne. "On [Hermknkgilde Chiasson, Guy Arsenault, Raymond
Leblanc, France Daigle, Diane Leger, Regis Brun] s'inscrivait dans un courant qui faisait
rupture e n parlant d e 1'Acadie telle qu'elle 6tait ressentie au vingti6me si6cle pour bon
nombre d'Acadiens. I1 n'ktait plus question, pour nous, d e cages a homards au bout du
quai. C'etait plut6t vivre en ville, c'etait l'expkrience des drogues."55 Dans une entrevue
rkaliske avec Michel Giroux, Gerald Leblanc avoue: "J'ai toujours kt6 fascine par
I'ecriture, mais c e qui m'a lance sur la piste, c'est la lecture des oeuvres d e Guy
Arsenault et d e Raymond Leblanc. Guy, parce qu'il a 6crit plus d e la moiti6 d e son
oeuvre e n chiac; Raymond, i cause d e quelques-uns d e ses poemes, entre autres, 'Je suis
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A~adien"'.'~Parmi les influences marquantes, GCrald Leblanc mentionne sa famille, la
culture des annkes soixante et soixante-dix, et certaines oeuvres americaines:
"J'ai kt6 surtout influenck par la littkrature orale, la culture orale qui est en train
de disparaitre. J'ai kt6 initi6 1 cette tradition par mon grand-pere, mais aussi par
ma mere et par mon pere qui Ctaient tous les trois d'excellents conteurs.

[...I

La

musique m'a inculqu6 beaucoup d e valeurs: je pense au pacifisme, 1 la
spiritualitk, 1 la remise en question d e I'ordre Ctabli. Elle m'a aussi appris certains
comportements, notamment I'usage des drogues pour explorer la r6alitC. [...] I1 y
a eu aussi la genkration beat: Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Allen
Ginsberg.[

...I

J e me suis rendu compte que j'Ctais profondement nord-

amkri~ain."~'
Avant la parution de son roman Moncton Mantra, Gerald Leblanc comptait neuf recueils
de poksie, une collaboration 1un livre d'artiste avec Guy Duguay, une anthologie de la
poksie acadienne avec Claude Beausoleil et la traduction d'un roman de Yolande
Villemaire. En 1993, le gouvernement du Nouveau-Brunswick lui decernait le prix
Pascal-Poirier pour I'ensemble d e son oeuvre et, en 1994, son recueil Complaintes d u
continent meritait le prix de la revue Estuaire. Depuis 1997, Gerald Leblanc a publik un
autre recueil d e poCsie. I1 demeure a Moncton oir, en plus d'exercer sa profession
d'kcrivain, il est critique litteraire, ancien parolier du groupe 1755, directeur IittCraire des
~ d i t i o n sPerce-Neige, animateur culturel, directeur de revue et t r a d u c t e ~ r . ~ ~
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Moncton Mantra
Moncton Mantra reprksente une digression du genre littkraire qu'il privilkgie, la

poksie, rnais c e fut un choix dklibkrk d e la part d e Leblanc. "En poksie, il y avait
Raymond Leblanc, Guy Arsenault, Hermhnkgilde Chiasson, rnais il n'y avait pas d e
roman qui traduisait la rkalitk des Acadiens des ann6es 1970."59
"Pour rnoi, les annkes 70 c'est une kpoque charni5re en Acadie. O n est la
premiere gknkration finalernent qui a eu acc5s ii I'universitk en rnasse[ ...I C'est
cette g6n6ration qui a crkk des rnaisons d'hdition, des galeries d'art, des rnaisons d e
production d e film et des troupes d e thkltre. Cette histoire-lh, ii quelque part n'avait
jarnais kt6 racontke. II y eut des romans rnais c'6tait toujours sur les annkes 5 0 ou
sur la d6portation."60
En effet Marcel Olscarnp, dans un cornpte-rendu d e Moncton Mantra pour la revue
Spirale, 6nonce c e que tous les lecteurs avertis auront cornpris, q u e ce roman est

largernent autobiographique; qulAlexandre Corrnier, c'est Hermknegilde Chiasson; que
Rhginald Belliveau, c'est Regis Brun; que Robert Landry, auteur d e Complaintes d'ici,
publi6 aux ~ d i t i o n sdu pays, c'est Raymond LeBlanc auteur d e Cri de terre en 1972, le
premier livre des ~ d i t i o n sd'Acadie; et qu'enfin le narrateur Alain Gautreau, qui publie
son premier recueil aux ~ d i t i o n du
s Printernps, en 1981, c'est I'auteur Ghrald Leblanc et
sa premiere publication, Comme un otage du quotidien, aux nouvelles ~ d i t i o n sPerce-
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Neige.61D'ailleurs, GCrald Leblanc affirme: "Je me suis servi du narrateur et personnage
principal, Alain Gautreau, pour poser toutes sortes de questions que je m'etais posCes par
rapport a ~ ' k c r i t u r e . " ~ ~
Gerald Leblanc explore dans son roman les memes themes visit& dans ses poemes
publiks depuis 1981 jusqu'en 1991, c'est-8-dire, le quotidien, la ville de Moncton, les
relations sexuelles plus ou moins expliciti5es, la conscience d'etre Acadien et les luttes
que cette realisation implique, les influences de la musique et des auteurs americains et,
enfin, I'amour des pobtes acadiens de I'heure. La langue d'kcriture privilCgiCe a cette
kpoque est le f r a n ~ a i sstandard, oO sont interjectks de l'acadien et du chiac. Elle est
parfois carrkment crue et violente comme dans vivre icitte (1974) pobme publiC dans
~'extr&rnefronti2re~~.
A partir de 1991 et jusqu'en 1995, Leblanc emploie beaucoup plus
le f r a n ~ a i sstandard tout en inserant, en italiques, des expressions ou des citations en
anglais. Sa po6sie urbaine qui regorge d'amour et d'activitks quotidiennes a dClaissk le
c6tk politique d e ses premiers recueils. Mais comme toujours, il accorde une place
importante aux pobtes acadiens.
Moncton Mantra se voit comme un heureux melange de deux Cpoques. I1 poursuit
les prkoccupations explorkes dans les poemes entre 1981 et 1991, et il Cpouse la langue
d'kcriture des pobmes parus entre 1991 et 1995. Gkrald Leblanc a mis une douzaine
d'annkes ii Ccrire son premier roman. "Je butais, dit-il, sur la difficult6 de composer un
texte de crkation en prose, j'ai compris qu'il s'agissait d'un autre registre que je
61
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maitrisais mal, un registre qui ne m'6tait pas nature^."^“ LYexp6riencene fut cependant
pas trop penible puisque, au tournant du 2lesi&cle,GCrald Leblanc prepare un deuxieme
roman.65
Moncton Mantra est un titre judicieusement choisi pour ce roman. Le Petit
Larousse definit ainsi le mot mantra: "syllabe ou phrase sacrke 1 laquelle est attribuee un

pouvoir spirituel, dans I'hindouisme et le b o ~ d d h i s m e " ~"En
~ . rkpktant, conformement
aux regles, ce mantra, le pratiquant s'approprie son essence o n t ~ l o g i ~ u e . " ~ ~

I1 fait premibrement rkfkrence 1I'attraction d e cette religion pour le heros Alain
durant la pkriode du roman. Deuxibmement, la juxtaposition d e "Moncton" et "Mantra",
deux mots qui s e disent aussi bien en anglais qu'en f r a n ~ a i srCflete
,
la dualit6 linguistique
et le c6toiement d'anglophones et d e francophones dans la ville. Mais avant tout,
Moncton Mantra d6montre le degrk d'engouement du narrateur pour s a ville, comme si le

nom et c e qu'il represente relevaient du sacr6 et qu'en l'habitant, Alain pouvait s'attirer 1
lui tous ses pouvoirs.
Le livre comprend sept chapitres divis6s en neuf sections d e longueurs variCes.
L e narrateur Alain relate en ordre chronologique s a vie et ses prkoccupations entre 1971
et 1981, avec quelques retours en arriere, trbs sporadiques et trbs courts, sur son enfance
et son adolescence. Le roman porte presque entikrement sur la premiere d6cennie de I'ige
adulte d'Alain Gautreau. L'auteur emploie le f r a n ~ a i standard
s
mais accorde quand mgme
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une certaine place i des expressions anglaises, en italiques dans le texte, qui sortent
directement du milieu chiac et jeune d e Moncton, ainsi q u ' i des citations en anglais
d'auteurs americains. ~ c r i comme
t
un journal intime, le rkcit reflete les faits anodins du
quotidien d'un jeune homme homosexuel dans la vingtaine qui se cherche ii travers
diffkrentes expkrimentations. Cette structure concorde bien avec la philosophie du
protagoniste qui accorde tres peu d'importance au passe historique ou folklorique d e son
existence, mais mise totalement sur le quotidien et la rkalite moderne. L e roman se situe
principalement i Moncton, avec quelques dCplacements ii Saint-Jean, Boston, au Jura en
Suisse et a Montrkal.

La au6te identitaire d a m Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra
Cette Ctude s e veut une analyse comparative des qu6tes identitaires d e
Radegonde et d'Alain, oG trois aspects d e leur identitk seront traitks: l'identith
personnelle, l'appartenance acadienne e t le r6le d e l'kcrivain. Que veut dire exactement le
mot "identitk"? Le Dictionnaire Plus h i donne cette signification: "Ensemble des
6lkments permettant d'ktablir, sans confusion possible, qu'un individu est bien celui qu'il
dit etre ou qu'on pr6sume qu'il e ~ t . Les
" ~ ~616ments qui peuvent constituer l'identitk
d'une personne sont: race, religion, culture, sexe, langue, nationalit& classe ou groupe
social, orientation sexuelle et metier. Selim Abou d6clare que:
"Les trois facteurs fondamentaux: la race, la religion, la langue ont une puissance
que n'ont pas les autres facteurs possibles d e I'identitk ethnique; la lanque parce

Dictionnaire du francais Plus (MontreakCEC, 1988) 830.

que, tout en Ctant un Clement entre autres d e la culture, elle transcende les autres
ClCments dans la mesure oO elle a le pouvoir d e les nommer, d e les exprimer et d e
les vehiculer; la religion parce que, tout en faisant partie d'un systeme culture1
donnk elle le transcende en I'incluant dans une vision du monde et une Cchelle d e
valeurs correspondante; la race parce que, quel q u e soit son degri:
d'interdetermination, elle renvoie symboliquement a I'origine commune et
mobilise

ti

cet effet, au niveau d u fantasme, les forces obscures d e I'instinct, du

sexe et du sang."69
Radegonde Maillet hCroi'ne d e Le chemin Saint-Jacques, et Alain Gautreau, heros d e

Moncton Mantra, devront s'approprier les CICments qui correspondent davantage 2 leur
i5tre.
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CHAPITRE 3

IDENTITE PERSONNELLE DE RADEGONDE ET D'ALAIN
Ce chapitre abordera les divers klkments qui caractkrisent I'enfance, I'adolescence
et I'lge adulte des deux personnages. L'enfance est f a ~ o n n k epar la famille et les
traditions culturelles, historiques e t religieuses; ainsi que la littkrature orale, les
Bvknements personnels marquants et I'kducation. L'adolescence apporte une prise d e
conscience d e I'appartenance a un peuple distinct, celui des Acadiens, une maturation
provoquke par les skjours 1 I'extkrieur ou par des traumatismes, ainsi que la decision
d'Bcrire prksente chez chacun des protagonistes. Enfin, 1 I'ige adulte s e deroulent les
explorations intrins6ques 1 la qu6te personnelle, une affirmation des preoccupations
d'hcriture et la solution au dilemne de I'existence.
La transformation d e Radi a I'adulte Radegonde, dans la deuxi6me partie du
chemin Saint-Jacques, n'est pas facile. Pour comprendre les pr6occupations d e la femme,

il faut remonter a I'enfance, e n 1929, 11 oii naissent les joies e t les craintes, qu'elles
soient rkelles ou imaginaires. Une des composantes d e la quete identitaire d e Radegonde
est son dksir d e concilier son enfant intkrieur 1 I'adulte qu'elle devient. Les autres
composantes sont le besoin d e Ikgitimer du peuple acadien en retragant ses racines
profondes jusqu'au d6but des temps, ainsi que le d6sir d'kcrire.
La qu6te commencera au cours d e la vingtaine d e Radegonde, en 1955, pour se
terminer plusieurs annBes plus tard. La qu&e identitaire du heros d e Moncton Mantra est
d e nature tr6s diffkrente, malgrk qu'elle rejoigne celle d e Radegonde,

a certains kgards.

L e hkros d e Moncton Mantra, Alain Gautreau, commence 1se questionner 1 I'automne

d e ses vingt ans, lorsqu'il s'inscrit A I'Universitk d e Moncton, en 1971. Durant les dix
annkes qui vont suivre, Alain cherche a comprendre son hkritage acadien, A concilier son
appartenance acadienne avec la rkalitk moderne et A explorer son obsession d'kcrire. I1
dksire ardemment comprendre c e qui le motive, c e qu'il veut devenir et le lieu d e son
appartenance. S a qu6te doit h i permettre d e dkfinir son identitk personelle, son
appartenance culturelle, ainsi que ses prkoccupations d'auteur. Pour sa part, Radegonde
cherche i embrasser la maturitk sans abandonner le merveilleux et a comprendre son r d e
d'kcrivain dans la construction et la prkservation d e la nation acadienne.

L'enfance d e Radi
Dans Le chemin Saint-Jacques, le caractere d e Radi est kvident dbs sa naissance.
Elle ne veut pas sortir d e son enveloppe douillette pour faire partie du monde; elle veut
choisir elle-m6me le moment d e sa venue. Mais sa mbre la pousse malgrk elle et la voila
cadette d e neuf filles et garqons qui la cajolent et I'entourent d'attention. Elle est nke dans
le petit village acadien d e Bouctouche, pres d e la mer. Radi a fait son entrke par une
naissance marquke d e merveilleux, indice d e la nature d e I'enfant et un prksage d e son
avenir "chanceux" comme l'indique son "ktoile au derribreW.(Maillet17) Mais pour bien
dkmontrer son mkcontentement d e se faire extirper sans son consentement, la petite
"donne un coup d e pied en l'air pour bien manifester son dksaccord avec c e nouveau
monde sans aucune analogie avec I'ancien."(Maillet 16)
Radi se ravise rapidement, cependant, et dkcide qu'elle sera maitresse dans cette
nouvelle vie. A trois ans, cette t6te forte qui n'a pas cessk d e foncer annonce: "Je
mourirai pasW.(23) Cet knonck dkmontre une hantise d e la mort et une volontk d e

maitriser le temps, exceptionnelles chez une enfant de cet ige, mais ce sont des
caractkristiques que Radi va conserver tout au long de sa vie. Lorsqu'elle est confrontke i
l'impossibilitk de contourner la mort, elle renonce i ne pas mourir, mais dCc1are:"Je
mourirai A cent ansW.(24)
Elle est goulue et veut tout avaler d'un coup, en commenqant par la parole. Radi
a deux parents enseignants, une servante qui raconte des histoires, huit freres et soeurs
qui vont a l'kcole, parmi lesquels Anne, qui lit Geneviive de Brabant. Chaque soir, i la
maison, "Une ramke de grands recitent la table de douze, les racines carrks, Clbpiitre et
Marc-Antoine, theoreme quatre, la plus-que-parfaite et la guerre de trois."(24) L'enfant
n'a pas besoin de faire d'efforts, "[elle] apprend les mots par osmose".(20)

L'imagination de Radi
Depuis que Radi comprend que son cerveau peut lui fournir des aventures, et
qu'elle peut crker avec les mots des mondes en dehors de la rkalitk, son imagination ne
connait pas de bornes. Elle s'amuse donc A refaire les contes traditionnels et I'histoire du
dkbut des temps. Elle veut retrouver le paradis perdu. Sa creativitk est si fertile qu'elle
s'imagine sorciere, croit avoir pressenti la noyade d e Bertin, camarade d e Pierre: "Je le
savais", dira-t-elle. (31) Elle arrive a la mCme conclusion lors de la mort de Philippe, son
premier amour. "Elle ne pouvait raconter sa vision, sa prkmonition de la mort de
Philippe, qu'A elle-mCme ou au diable qui se taisait derriere sa tache originelle." (58)

L'anticonformisme d e Radi
Son esprit d'aventure la pousse

A rCsister aux conventions sociales qui imposent

aux jeunes filles et aux femmes un r6le infCrieur A celui des hommes. "Radi chaque jour
d e I'annke eut donne la moitik d e sa vie pour Etre garqon."(57) Bien qu'elle adore
Joskphine, la servante d e ses jeunes annkes, elle ne se verrait pas dans cette position d e
service. Elle reconnait qu'elle vit dans une sociktk patriarcale. Les garqons ont droit aux
meilleurs jeux, aux aventures des Scouts et peuvent nettoyer la cour d'kcole et planter des
arbres au printemps. Elle voudrait Etre garqon pour un jour. A six ans, elle criait: T e s t
pas jusse!" A douze ans, elle avalait une glu amgre en se disant qu'un jour, justice serait
faite. Elle ne peut se buter i tout un monde, mais elle peut refuser d e jouer i la femme:
"Rien d e plus banal que d e pousser un carrosse d e poupke une matinke durant.
Rien d e plus prkmonitoire. La vie d e sa mere! Et le jour meme, avant I'heure des
poules, le carrosse avait changk d'allure et d e vocation.[ ...I Un char d'assaut,
voili c e qu'ktait devenue la poussette d e bkbk."(66)
Elle est aussi anticonformiste en s e liant d'amitie avec Katchou,"une orpheline
hkrkditaire et absolue, sans parents, sans origines, sans foi ni loi. C'est ce dernier attribut
qui skduisait Radi."(85) Katchou ktait une fille brillante mais d'en-bas d e la traque (ce
qui veut dire en bas d e I'kchelle sociale) e t lorsque ses parents veulent lui en faire des
remontrances, c'est Radi qui leur pointe au nez la morale des bons chrktiens. "Les gens
d'en bas sont-I point des chrktiens comme les autres?"(ll2) Avec sa nouvelle amie, Radi
n'a pas peur d'explorer le monde ti I'envers ni les bateaux Venus d'Europe acheter le bois
des c6tes.

Les iivknements marauants dans I'enfance de Radi
L'enfance de Radi est ponctuee d'expiiriences traumatisantes qui la pousseront

it

certaines riialisations. Radi connut son premier amour entre six et huit ans. I1 s'appelait
Philippe et i cause de lui, I'ecole etait toliirable. Si bon, si raisonnable, Philippe Ctait tout
ce que Radi n'etait pas. I1 vint ii prendre tellement de place dans le monde de Radi que la
petite eut peur de perdre sa capacite d'inventer. Elle decida donc d'oublier le jeune
garqon. Lorsqu'il est mort un mois plus tard, Radi se culpabilise car elle avait pressenti
cet Cvknement. (58) Aux funerailles de Philippe, Radi fait une experience mystique,
touche au merveilleux, "une sorte d'kblouissement, comme si elle touchait pour la
premikre fois au sublime." (59)
Le deuxikme choc survint a l'iige d e neuf ans, lorsqu'on lui annonqa que son
p&e souffrait de la maladie de Parkinson. La nouvelle provoqua chez Radi la peur de la
mort et par extension, la perte de I'immortalitC. Cette nouvelle precipita aussi d'autres
changements qui allaient entrainer Radi hors du monde d e son enfance. Le chef de la
famille ne pouvant plus travailler, c'ktait maintenant aux enfants de gagner de I'argent.
Radi prend la relitve de CCline qui dkmissionne quelques semaines aprits avoir entrepris
la ronde d e journaux de Horace. Ce boulot quotidien servit 5 nourrir la soif de savoir de la
fillette qui chaque soir faisait toutes les rues d e son village et qui vendait m6me des
journaux aux matelots des steamers. Elle en profita pour amasser toutes les histoires
qu'elle pouvait.
En effet, c'est

a titre de camelot qu'elle

vecut le prochain choc. Dans le village

habitait le vieux veuf Dominique, qui, en lui montrant deux paumes pleine de pi6ces
d'argent reluisantes, I'invitait ii regarder sa braguette ouverte et lui offrait plus qu'elle

n'etait prete

a voir. Dans un eclair, elle cornprit tout ce qui n'avait

pas kt6 dit dans les

enseignements d e ses parents, des professeurs et des religieux, et elle eut terriblement
peur. Elle dut se rendre cornpte du danger qu'elle courait et gr6ce a son cornpagnon
fidde, Sandy, reussit B s'kchapper d e l'exhibitioniste. Elle sauva sa vie mais perdit son
innocence. Voila qu'elle etait propulshe hors de son monde d'enfant.

L'enfance d'Alain
Alain Gautreau est n6 a Bouctouche, village natal de Radegonde Maillet. Fidele

a

ses intentions d e cr6er un roman acadien rnoderne, Gerald Leblanc n'accorde pas
beaucoup d'irnportance au pass6 du protagoniste de Moncton Mantra. Bien que I'ktudiant
universitaire refuse de s'accrocher aux valeurs traditionnelles de la soci6tk dans laquelle
il est n6, il demeure neanmoins nostalgique face 2 ses origines et

ii

son enfance. Les

quelques references a son village dernontrent que, sauf pour I'kducation de ses parents,
l'enfance d'Alain s e compare a celle d e Radi en ce qui a trait i "la vie des petits villages,
des valeurs traditionnelles et des superstitions, de I'enseignement des religieuses et de
tout le resteW(Leblanc23), r n h e si Radi est n6e vingt-deux ans avant Alain. Cornrne
pour Radi, la langue d'Alain "est un melange de f r a n ~ a i dit
s standard et d e vieux f r a n ~ a i s
acadien qui vient de mon origine villageoise, parserne de bouts d'anglais."(30) Nous
apprenons que son pkre avait le sens de l'hurnour et que sa mere chantait. "J'entends mon
pkre se rnoquer du cur6; j'entends ma mere chanter une cornplainte."(l42) Et nous savons
que, m h e enfant, Alain se posait des questions face ii I'existence et que, d6ji, il avait le
goQt d'explorer: "Je m'assoyais sur le quai pour regarder I'horizon. Ce qui m'intriguait

c'ktait I'au-deli d e I'horizon: le mystere, le bout du monde. I1 m'arrivait d e passer des
heures en etat de contemplation et, pour tout dire, en Btat d e grice."(134)
Durant les annkes d'angoisse o t ~Alain cherche une reponse a son existence, il
sejourne souvent chez son oncle i Bouctouche, car dit-il: "Je reviens vers ce que je
connais et que le branche sur quelque chose d'essentiel."(26) Ses retours en arriere h i
procurent un element d e stabilite, un point d e depart alors qu'il s e pose de skrieuses
questions sur son avenir. Adulte, Alain s e propose d'ecrire un conte sur son enfance,
preuve d e son attachement i cette epoque.

L'adolescence d e Radi

La Deuxieme Guerre mondiale
Radi entra dans I'adolescence e n meme temps que le Canada entra dans la
Deuxieme Guerre mondiale, en 1939. Dans son village, aller combattre pour I'Angleterre,
I'ennemi jure des Acadiens, ne faisait pas I'unanimitk. Dans tout le pays, le dCbat d e
I'engagement volontaire o u la conscription allait faire rage jusqu'en 1941, selon
I'appartenance linguistique. Dans la cour d'ecole d e Bouctouche, les Smiths et les Carolls
prenaient pour I'Angleterre, alors que les Leger et les Leblanc ne considkraient pas cette
guerre comme la leur. Radi apprit que le bateau qu'elle visitait Ctait un navire allemand et
qu'il avait dQ quitter la c6te durant la nuit. Katchou et elle ont du ma1 i s'imaginer que
des marins si gentils sont des ennemis et craignent pour leur vie. Dans sa nai'vete, Radi en
veut

a la guerre d e favoriser les garqons et envie aux filles d'Europe

la chance d e vivre

dangereusement d e s i belles aventures. Elle apprend par la bouche d e Katchou que la
guerre a ses avantages pour les Acadiens.

La guerre procure aux hommes qui s'enr6lent un emploi d e longue duree, un
salaire, des vetements et de la nourriture, donc un soulagement financier pour les familles
pauvres de I'Acadie. Si, par malheur, un Acadien mourait A la guerre ou etait blesse, une
compensation financi6re lui serait versee, ou A sa famille. Et en enlevant aux soldats leur
individualitk, en les rendant en quelque sorte kgaux dans leur uniformit6, elle soutirait
aux riches leurs avantages sur les pauvres, aux Anglais leur pouvoir sur les Fran~ais,et
aux lettrks leur sup6rioritk sur les analphabetes.
Katchou apprend aussi A Radi que certains preferent disparaitre le temps de la
guerre pour kchapper a la conscription votke apres la prise de Paris. La mere de Katchou,
Prudence, apportait de I'aide aux deserteurs parce qu'elle "ne se sentait pas concernke par
la defense d'un pays qui I'avait abandonnee A sa misere durant deux si~cles."(Maillet
174) Lorsque Prudence l'invite i prendre part au sauvetage, Radi doit choisir d e
participer ou non. Elle se soumet alors i la question qui allait justifier toutes ses dkcisions
subsequentes: "A cent ans, est-ce que j'en rirai?"(177) Elle quitte donc I'Ccole et la table
familiale pour aller rejoindre Wilfrid et les autres dans les bois avec Katchou.
Radi allait cependant vivre sous son toit une crise qui remettrait en question toutes
les valeurs honorees par sa famille depuis des siecles. Sa grande soeur Sophie, infirmiere,
veut devenir hdtesse de I'air pour venir en aide aux blesses de guerre. Son *re et sa mere
refusent de donner leur permission en lui rappelant que son honneur et sa vertu seraient
compromis. Mais Radi en tire deux l e ~ o n sPremierement,
.
il existe au-dessus de la morale
une valeur superieure

I'appartenance ethnique: I'humanitk. Deuxiemement, son pere

avait employ6 un argument injuste pour contrer ceux de Sophie: qu'elle allait faire mourir
sa mere. La vision du monde de Radi, si certaine, m e n a ~ a i tde s'kcrouler. Elle, qui

pouvait remonter son ascendance jusqu'en France, qui n'avait jamais doutk d e son pkre,
dkcouvrait que celui-ci n'ktait pas infaillible e t qu'on pouvait renoncer ii ses ancCtres
pour un plus grand bien.

L'Cveil d e Radi
Radi n'a rien perdu d e son esprit independant lorsqu'elle veut devenir croisCe i
I'lge d e douze ans. Le vicaire refuse que l'anglicane Helen Smith entre dans les rangs et
Radi en est rkvoltke. Elle se rend compte que "la sociCtC est toute en caste, classes, cukes,
cultures, langues."(185) EIle ne comprend rien i I'exclusion d e son amie, qu'elle voit
comme une injustice commise par 1 ' ~ ~ l i s D'autre
e.
part, elle apprend d e Prudence que le
vieux Dominique verse au cur6 d e la paroisse la moitiC d e sa rkcolte d e pommes du mois
d'aoQt. "I1 doit avoir d e quoi i s e faire pardonner, le vieux bouc."(187)
L'innocence et la crkdulitk font place B la rCalitC lors d e l'adolescence. Radi ouvre
les yeux sur le monde et questionne les soi-disant vCritCs qu'elle avait crues comme
enfant. A cette dkcouverte s'ajoutent la douleur d e perdre son amie d'enfance FleurAnge, et le dhlice d'gtre amoureuse. A treize ans, Radi est consciente que jusqu'alors sa
vie dkpendait des efforts q u e ses parents dkployaient pour rendre son existence
confortable. Maintenant, elle se demandePwsiau lieu d e continuer 5 le [son bonheur]
rCver, Radi, 5 treize ans, commenqait 5 le b2tir pour d e vrai?"(226) C'est alors que Radi,
qui s e lassait d e toutes les activitCs sauf celle d e rever, s e rend compte que "l'absence
totale d'obstacles dans I'univers de la fantaisie finissait par la dkgoirter du r6ve lui-mCme.
Pour la premiere fois, elle est tentke d e troquer le rCve pour la rkalitk, mais une rkalitk qui
s'ouvre sur des possibles encore inexplorCs."(228) C'est 5 partir de cette kpiphanie que

Radi est consciente d e la part qu'elle doit jouer pour s'assurer un avenir heureux, rempli
d e reves rCalisCs.
D e la meme f a ~ o n le
, coeur d e Radi vibre aux sons des grands compositeurs d e
musique. La voill transportee par les sons qui, "comme les mots, ont une 2me, [qu'] ils
sont vivants."(l50) L e temps et I'espace n'existent plus. "La musique lui ouvre un monde
sans horizon et sans fin ou elle peut revivre chaque instant comme une itternitk, franchir A
I'insu d e 1'Archange a I'itpCe d e feu le seuil interdit."(l50)
Quinze jours avant N o d , 19annCedes quatorze ans d e ~ a d i sa
, mere mourut. L a
jeune fille ne parvenait pas

a Cchapper du choc d e cette mort. "Elle ne parvenait pas A

visualiser la disparition d e celle qui avait ittC le centre d e son existence ... Radi faillit y
laisser sa foi."(231) Elle rCalise d e quelle trempe sa mere avdit Cte, urie vraie hCroi'ne. Pas
comme le personnage EvangCline Bellefontaine d e Longfellow ou Sainte Jeanne d'Arc,
mais une vraie Acadienne, "qui ne se serait pas laissC dCporter ni brijler par personne, elle

.

,

s e serait dkfendue i coups d e hache, A coups d e gueule. Sa mkre, bannie d e ses terres,

[...I

serait rentrCe au pays a pied, en goklette, en charrette, mais elle serait rentrite avec

toute sa famille."(232) L'auteure fait allusion

sa creation, PClagie-la-charrette, hkroine

du roman qui porte son nom, publiC en 1979.
Mais survient le miracle. Les religieuses qui assistaient aux funCrailles ont invitC
Citline et Radi A devenir pensionnaires au college pour filles A ,Memramcook qui ouvrait
ses portes pour la premiere annke. VoilA l'adolescence d e Radi finie et la jeune fille
s'ernbarquait sur la bonne voie pour devenir krivain.

,

L'adolescence d'Alain
La crise d'identitC
L'adolescence d'Alain Gautreau est marquCe par une attraction i la sensualit6
Cvidente dans le choix d e lectures interdites d'auteurs tel que Gide, Montherlant, Sartre,
et Camus. "I1 m e semble que Ga tournait autour d e la mkcrkance, d e la luxure, d e la
dkbauche e t d e q u o i d'autre e n c o r e qui n e cessait d e m e faire saliver

d'anticipation."(Leblanc 12) I1 Ctait aussi "attirk par les membres d e [sa] parent6 qui
s'adonnaient aux excbs: les buveurs, les adultbres, les dCbordants."(l2) L'Cveil 1 la
sexualitk, les doutes sur sa personne et un refus d'adhkrer aux conventions sociales sont
caracteristiques d e cet Cge. Alain s'installe 1 Saint-Jean, ville anglophone du NouveauBrunswick, avec ses parents et f k q u e n t e le High School, une Ccole anglophone. Alain
traverse la pkriode d e I'adolescence, entre 1960 et 1970, 1 I'Cpoque ou les Ctudiants et les
travailleurs du monde entier s e rkvoltent. Plus prbs d e h i , des Ctudiants de I'universitk d e
Moncton confrontent le maire Jones et son administration unilingue anglophone et
occupent la FacultC des sciences. Alain s e rCjouit des faits: "Les CvCnements avaient
dCclenchC un sentiment d'excitation chez moi et recevaient mon adhiision totale."(l8) I1
prend un emploi dans un bureau i Saint-Jean apres son dipl6me d e I ' k o l e secondaire.
Mais, la crise d'identitk d'Alain s'aggrave au point ou il "commence 1vivre dans un Ctat
d9anxiCtC extrCme."(l4) L'impulsivitC avec laqueile il quitte son travail et dCmCnage i
Boston avec son ami Xavier Roy dCmontre 1 quel point il est perdu.
Pendant I'annCe suivante, il vit dans I'atmosphere d e "Peace and Love" d e la fin
des annkes 1960 i I'aide d e drogues, sans toutefois se guCrir des sentiments "de colbre, d e
frustration, d e haineW(l9).II arrive cependant i la decision qu'il veut participer aux

changements profonds que prkconise sa gknkration, mais qu'il ne fera pas cela 5 Boston,
car Alain retourne vivre chez son oncle i Bouctouche et r e ~ o i tdes prestations
d'assurance-ch6mage jusqu'a son inscription i I'UniversitC d e Moncton, en 1971.

~ ' i d e n t i t e~ e r s o n n e l l de e Radegonde
Antonine Maillet a voulu nous indiquer un des buts d e la quCte d e Radi e n
choisissant une expression d e Marcel Proust " ~ t e r n i s e r I'instant pr6sent" comme
Cpigraphe

a la deuxibme partie du roman Le chemin Saint-Jacques. En effet, la qu6te d e

I'hCroi'ne a trois objectifs qui se confondent: elle vise a concilier I'enfance d e Radi et
I'adulte Radegonde; elle cherche B prkciser son r61e vis-a-vis d e son hkritage acadien; et
elle veut savoir si elle doit Ccrire. L a qu6te interne s'accomplira au rythme mCme d e
voyages en Europe B partir d e 1955. Radegonde parcourira la France, les pays nordiques,
]'Europe centrale, la Mksopotamie et la Grece pour trouver rCponse B ses dilemmes. Le
paradis perdu est un theme cher aux Acadiens qui ont perdu leur propre paradis en 1755
pour la premiere fois puis en 1763 lorsque le nom "Acadie" a Cte ray6 des cartes
gkographiques. Pour compenser cette perte, Radegonde cherche i enraciner son peuple
dans la gkn6alogie et la tradition. Mais sa quCte comportait kgalement une recherche
personnelle.
L e titre d e la deuxieme partie du volume est la premiere indication qu'un
changement profond s'est opkrk chez notre protagoniste. Elle porte maintenant le nom d e
Radegonde au lieu d e son diminutif, Radi. Lorsque nous I'avons quittke i la fin d e la
premiere partie du roman, Radi prkparait son entr6e au college d e Memramcook. Nous la
retrouvons trente ans plus tard, au moment o t ~elle raconte i sa soeur Sophie ses voyages

en Europe effectues pour des recherches d e t h b e d e doctorat en lettres. Comme elle
I'explique a sa soeur Sophie: "Je voulais savoir, connaitre ma raison d'Ctre, vivre ma part
d e siecle sans oublier mes limbes, accrocher mon pays 1 la queue d'une caravane e n
marche depuis des milliers d'annees. J e voulais rkconcilier Radegonde et Radi."(351)
Cet Cnonc6 est lourd d e signification. Quelle part d e Radi Radegonde voulait-elle
conserver si I'adulte admet que "la moitie [de son enfance] a baign6 dans l'ennui?"(242)
C'est I'autre moiti6, bien sOr; la partie d e I'enfance qui avait procure a Radi le talent des
conteurs comme Alice, la mere Lamant, Prudence et ThaddCe, le don d e I'Cmeweillement
que possCdait Radi, son imagination gallopante, son ignorance d e la mort, son profond
sens d'identite et son assurance invincible. Mais comment conserver I'attitude d e
simplicite e t d e nayvet6 tout en franchissant les rCalitCs d u monde adulte? Comment se
gukrir d e la phobie d e la rnort? Comment retrouver le paradis perdu?
C'est pourtant bien Radi qui domine lorsque la femme d e vingt-six ans entreprend
son pCriple. Amoureuse d e Boniface, elle refuse d e vivre ce bonheur pour partir

a la

recherche des gCants d e Rabelais. Radi choisit I'aventure au lieu d e I'amour. "J'ai d d
partir seule ...p arce qu'il m'a fallu choisir entre le bonheur e t la quCte du bonheur. I1
n'appartient pas 1 n'importe qui d e prendre le chemin des Ctoiles."(245) Radi comprenait
mieux que Radegonde qu'elle ne pourrait Ctre heureuse tant qu'elle ne s'Ctait pas trouvke.
Cependant, I'amour se prksente une autre fois, lors du deuxieme voyage, dans le
personnage d'olivier, issu d'une vieille famille f r a n ~ a i s ee t intellectuelle. Quelques
annCes plus tard, Radi pousse Radegonde 1 bien mesurer la distance entre son monde et
celui d'olivier. Radegonde acquiesce, consciente d e ses Cmotions profondes:

"Je trainais quelque chose dans mes genes, une image d e moi, de nous, le poids
d'une langue sans regles ni lois, d'un pays ii mettre a u monde, d'une culture i
sortir d e sa gangue primitive. J e trainais le complexe de 1'6ternel exile, plus i
I'aise chez un possible ancetre, s e nommiit-il Charlemagne, que chez un
contemporain qui en descendait par la fesse gauche."(324)
Ces Cnonces demontrent bien que Radegonde, en plus de souffrir d'un skrieux
manque d'estime, exacerb6 par son statut d'Acadienne minoritaire, ne croyait pas qu'elle
.

.

mkritait le bonheur. Radegonde quitte donc Olivier pour poursuivre sa quste. Trois ans
plus tard, elle retrouve son amant et accepte enfin de vivre cet amour. Ce ne fut qu'une
trbve, car Radegonde ne peut resister ii I'attraction de la Terre Sainte et la possibilitk de
remonter au debut des temps, en d'autres mots, de realiser son rCve de remonter au
paradis perdu. "On s'attaquait ii mes reins chaque fois que je m'doignais du chemin track
dans I'attique d'une iconoclaste."(344) Olivier est oublie et Radegonde part seule. "Je me
demandais s'il n'existerait jamais pour moi un autre bonheur que celui de courir
apr&s."(344) C'est dans la chapelle Sixtine que Radegonde y arrive.
Lii, elle retrouve le debut et la fin des temps peints par Michel-Ange. "L'avant et
I'aprks Cternel se rejoignaient. L e paradis retrouvC."(361) Elle comprend enfin son r61e
dans cette fresque. "CoincCe entre deux Cternites, cette poussi6re de temps qui s'appelait
une vie brillait soudain d'un Cclat que mCme la mort ne saurait ternir ...j e ne pourrais plus
jamais ne pas avoir ete."(362) Elle reconnait enfin que c'est grice au paradis perdu
qu'Adam et ~ v furent
e
les premiers parents et qu'elle mCme existe.
Un des elements presents dans I'enfance de la protagoniste que I'on retrouve
chez Radegonde est sa hantise du temps qui court et de la mort: "La seule idCe de vieillir

la faisait redoubler d'ardeur a vivre. Le plus grand malheur qui pouvait la menacer
s'appelait le temps qui entraine I'5ge, le vieillissement, la fin des bas courts."(70) et qui
entraine la mort et I'oubli. Et Radi vCcut chaque journCe intenskment, jusqu'i I'annonce
de la maladie de son pkre. Sa mort anticipCe planait au-dessus des mondes fictifs et des
aventures de Radi comme un rappel i la rCalitC. Vient soudainement la mort d e la mere
que Radi ne pardonnera pas i Dieu.
Quelques annCes dans sa quCte, Radegonde, "vit la plus terrifiante expkrience d e
[sa] vie ...Ou Ctais-je situCe sur I'arc de I'histoire qui prenait racines chez les Akkadiens
en I'an 2000 avant JCsus-Christ pour aboutir en Acadie i la veille de I'an 2000 d e notre
kre?"(344) Question existentielle qui englobe toutes les apprChensions de Radegonde 1
I'aube de ses trente ans et qui s e rCfkre autant i la courhe personnelle de la vie de la jeune
femme q u ' i celle du monde entier. Quel est le but de son existence? Combien d e temps
lui reste-t-il pour trouver la rCponse et pour accomplir tout ce qu'elle rCve de faire? ~ t a i t ce la mort que Radegonde craignait ou bien une vie ratCe?
C'est finalement i travers Sophie que Radegonde apprendra bien plus tard i
apprivoiser la mort et comprendre i fond la vie. La maladie mortelle d e sa grande soeur
la rappela en Acadie au terme d'une autre voyage d e dCcouvertes en Europe. Sophie, qui
n'avait qu'un an i vivre, rCpondait aux interrogations de Radegonde "avec la voix d e
millions d'ancetres qui s e transmettaient une sagesse accumulCe, immCmoriale"(260) et
affirmait "qu'elle n'avait jamais CtC aussi vivante que depuis qu'elle connaissait, i
quelques jours prks, la date de sa mort."(268) Au cours de I'annCe, Radegonde et Sophie
vont revivre les voyages et les rCvClations d e la cadette. Le chef-d'oeuvre d e MichelAnge revient dans les pensCes d e Radegonde. Elle rCalise que la mort de ses proches

I'avait en quelque sorte aidke ii s e definir, i lui apporter une certaine sagesse, "la
mort ...l'avait fait rebondir un peu plus haut chaque fois dans I'echelle qui menait au
sommet d'un i g e d'oh I'on avait une vue imprenable sur toute sa vie."(359) La vie d e
Sophie, la sienne, celle d e sa mere, d e son pere et d e ses mentors sont plus grandes que
leurs simples vies. Elles englobent toute une existence commencke avant la naissance e t
qui continue bien apr6s la mort.
La derniere 6tape d e la quete personnelle d e Radegonde est son dCsir d e parcourir
le chemin Saint-Jacques. Dans la nef d e la cathkdrale d'Amiens, elle y arrivera par
truchement i accomplir le pderinage i Compostelle. Radegonde posera un geste
symbolisant I'expiation d e son pechk: elle fera enlever sa tache d e naissance.

L'identitk oersonnelle d'Alain adulte
Alain Gautreau, le jeune homme d e vingt ans d e Moncton Mantra, commence ses
Ctudes d e premier cycle A I'Universitk d e Moncton A l'automne d e 1971 parce qu'il ne
sait plus quoi faire d e lui-mcme. La crise d'identitk qu'il traverse le paralyse au point oh
il ne sait plus qui il est, c e qu'il veut devenir et 06 il veut vivre: "Je serais all6 jusqu'au
bout du monde pour tenter d e comprendre mes angoisses et le cheminement qui m'avait
amen6 1i."(12) Alain qualifie son inscription d e "geste d6sespereW(ll),cependant, cette
decision dkmontre qu'il connait le r61e d e I'universitk francophone dans la rkvolution
acadienne qui se prkpare depuis quelques annkes. ~ ~ a l e m e ncette
t , decision fait ktat d e sa
volonte d'6tre tout pr6s du feu d e I'action, sinon d'y participer. L'institution reprksentera
son point d e repere durant les prochaines annkes, m6me lorsqu'il ne sera plus 6tudiant. En
plus des activitb politiques et culturelles, Alain y retrouvera les discussions, les amis et

les explorations d e rCalit6 alternative, avec ou sans I'aide d e drogues. La qui3.e d'Alain s e
caractCrise avant tout par un rejet des valeurs traditionnelles et sociales d e I'Cpoque, puis
par la recherche d'une Ccriture originale.
Prksent depuis sa tendre enfance, le goQt d e la lecture s'intensifie durant les
annCes troubles d'Alain. Les lectures sont maintenant choisies pour leur valeur IittCraire
ou pour les valeurs modernes qu'elles vChiculent. Certaines oeuvres, qui s'inscrivent dans
la recherche d'une Ccriture lucide, seront traitCes plus loin dans cette section. Les autres
rCflbtent les prbccupations personnelles du jeune homme. Si Alain Gautreau les nomme
quinze ans plus tard, c'est qu'elles I'ont beaucoup marque et ont contribuC d e f a ~ o n
significative i la dkcouverte d e sa personne. Un inventaire des auteurs et des oeuvres lues
dCmontre un vif intCrCt pour les chefs du contre-courant aux ~ t a t s - ~ neti sau QuCbec.
Aux ~ t a t s - ~ n ilas ,decennie des annCes cinquante est marquee par une lutte ardue
contre les injustices envers les citoyens d e race noire. L e mouvement pour les Droits
civils rCussit, aprbs plusieurs annCes d e lutte, i mobiliser le pays entier et i faire
reconnaitre I'kgalitC d e toutes les personnes. Plusieurs lois visant I'CquitC pour les
citoyens amkricains d e descendance africaine ont kt6 adoptCes. Cependant, malgrC les
gains, un sentiment d e mefiance envers I'autoritC demeure. La vague contre-courant qui
s9Ctend au monde entier durant les annCes subskquentes rCclame le rejet d e valeurs
politiques, sociales e t morales traditionnelles. Parmi les AmCricains contestataires, les
chefs d e file qu'Alain mentionne sont Herbert Marcuse, Alan Ginsberg, Paul Goodman,
Jack Kerouac et LeRoi Jones.
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Herbert Marcuse, philosophe allernand qui Cmigra aux ~ t a t s - h i en
s 1933, fut trL influent auprb des Ctudiants militants vers la fin
des annCes 1960. Marcuse affirmait que les maux sociaux pouvaient Ctre soulagts si le processus dkmocratique Ctait dklaisst. 11
maintenait que ce seraient les Ctudiants et les groupes minoritaires qui renverseraient I'autorid ttablie et non les travailleurs qui, selon
lui, Ctaient trop souvent enracinb dans le statu quo. I1 prkonisait Cgalernent une plus grande libertt sexuelle. Ses principes sont

Au Qukbec, la R6volution tranquille apporta des r6formes grandement n6c6ssaires
dans les domaines de I'education, de I'kconomie et de la politique, vis-i-vis des femmes
et des francophones. Cependant, il reste du travail i accomplir. Le grand leader du
mouvement pour les changements, selon Alain Gautreau, est Patrick Straram. Alain
Gautreau partage son sentiment d'insatisfaction face aux valeurs traditionnelles
v6hiculkes par la soci6t6. Patrick Straram ou Bison Ravi, Franqais 6migr6 au Canada en
1954, a grandement contribu6 au mouvement d e la contre-culture des annkes 1960 au
Qukbec. I1 pr6nait le situationnisme, doctrine qui revendiquait un nouvel ordre social
centr6 sur une critique intkgrale de la sociktk contemporaine.
On peut facilement rep6rer le lien qui unit ces auteurs et qui attire Alain: la
contestation. Qu'elle soit morale, sociale, politique ou religieuse, la contestation d e
I'6poque pr6conise un rejet clair des valeurs traditionnelles et une invitation aux plaisirs
sensuels. I1 faut dire qu'Alain est un homme des annkes soixante-dix qui vit ces remises
en question dans une atmosphere d'instabilitk universelle oG I'univers est a refaire. On
peut aussi conclure qu'Alain est obs6d6 par I'homosexualit6 et la recherche des
sensations. I1 y a un 6troit parallde entre les lectures et les actions d'Alain. A vingt ans, il
a toujours le go2t des plaisirs tabous et de I'exp6rimentation. I1 cherche A comprendre la
modernit6 pour mieux s'y situer. Le bouddhisme, le jazz, les drogues, les r6alit6s
alternatives, les nombreux dkplacements gkographiques, i I'intkrieur aussi bien qu'A

6nonck.s dam E m el civilisalion. Allen Ginsberg fut I'un des fondateurs du mouvement Beat qui a mene une rCvolte c o m e la p d s i e
"acadCmiquen et les standards politiques et culturels des annees 1950. Jack Kerouac, auteur bien connu du roman-journal On The
Road contestait la socibC par une ecriture anti-conventionnelle glorifiant I'alcool, les drogues, le jazz, le sexe, I'amoralitC et le
bouddhisme. Paul Goodman Ctait un brivain avant-gardiste qui parlait de dCsCquilibres bologiques, d e vide spirituel dans le monde,
et de production inhumaine et stupide. LeRoi Jones Ctait activiste, auteur et enseignant. Dans Dutchman, il explore I'hostilite et la
haine que les Americains Noirs rCpriment envers la sociCtC blanche dominante. En 1968, pour honorer ses croyances musulmanes, il
changea son nom a Amiri Baraka. 11 Ctait B la tCte d'une organisation vouCe B l'affirmation d e la culture et du pouvoir noirs,
spbialement par I'art.

I'extkrieur d e la ville, caracteristiques d e I'epoque, sont les moyens privilkgies pour
trouver la solution au ma1 d e vivre dont tout le monde souffre."
Parmi les auteurs acadiens qu'Alain ne mentionne pas, il y a Ronald Despres et
Antonine Maillet, pour nommer les plus connus. I1 a certainement lu ces auteurs et il en
parle sur un ton dkrisoire, comme lorsqu'il qualifie d'ironique le nom du Cercle littkraire
"La Sagouine". II y a d e I'ironie dans cette appellation puisque Antonine Maillet et son
personnage la Sagouine representent c e qu'il y a d e plus folklorique dans la littkrature
acadienne, alors que le projet d'ktudiants vise 1 "sensibiliser la jeunesse B I'avenement d e
la rkvolution imminenteW(25)et 1 recueillir d e la poCsie jeune et moderne, I'opposC d e
I'ecriture traditionnelle. Lorsque Alain lit la poesie acadienne, c'est celle d e Robert
Landry, Gilles Robichaud et Alexandre Cormier, les poetes contestataires de 1'Acadie.
Tout en alimentant sa soif d e Pitterature, Alain continue 1 explorer d'autres dimensions
pour trouver les rkponses qui vont rendre I'existence tolerable.

A I'exemple d'auteurs qui preconisent une realite alternative, Alain s'adonne 1la
consommation d'alcool et d e drogues comme remedes au ma1 d e vivre. I1 n'y trouve pas
d e solution et finit par s'imposer des limites avant d e s e detruire. D e mCme, Alain s e
lance dans des relations amoureuses vouees 1 l'echec. Dans les deux cas, cependant,
Alain demontre un certain attachement aux valeurs morales traditionnelles. I1 veut
experimenter, mais il ne veut pas se perdre. I1 essaie la vie d e commune; il essaie d e vivre
avec d'autres; il essaie d e fuir ses problemes en s'exilant premierement 1 Boston,
deuxiemement 1Montreal. I1 essaie d e retourner vivre 1son village natal d e Bouctouche,

71 Absents de la liste exhaustive des auteurs sont les Qukbecois les plus populaires des annCes soixante-dix. Michel Tremblay. Anne

HCbert et Gabrielle Roy ne son1 pas mentionnb. S'il les exclut, c'est qu'il n'a pas choisi des lire ou que leurs oeuvres vkhiculent des
valeurs ou abordent des thhmes qui ne correspondent pas 1 la rialilk du jeune homme.

mais il finit par se rendre compte qu'il a besoin d'espace et que c'est 5 Moncton qu'il
veut vivre. Ses nombreux deplacements B I'intkrieur d e la ville reflbtent le manque d e
stabilite dans sa vie. A la fin d e ses pCrCgrinations, Alain a compris que ce n'est pas en se
dCpla~antqu'il va trouver un r e m d e A ses problbmes, qui se situent 6 I'intCrieur et non A
I'extkrieur d e lui-mCme: "Si je partais ailleurs, j'amsnerais mon alienation dans mes
bagages."(56)

Conclusion
I1 va sans dire que les quCtes d e Radegonde et d'Alain sont de nature tr6s
diffkrente, mCme si les prCoccupations sont semblables. Radegonde est une femme de
vingt-six ans qui fait des recherches en vue de I'obtention d'un doctorat bs lettres, alors
qu'Alain, A vingt ans, passera deux ans 5 I'universitk puis abandonnera ses ktudes. Le fait
d'Ctre femme n'est pas une entrave chez Radegonde. Elle a conservk de Radi cette
croyance que les femmes sont aussi capables que les hommes et devraient avoir acc6s aux
mCmes conditions de vie. Son education, son statut de cklibataire, sa dkcision de ne pas
avoir d'enfant et son metier d'ecrivain la rendent plus que marginale dans I'Acadie de
I'an 1955, dans un monde qui considere encore la femme comme dCpendante d e
I'homme. Chez Alain, I'insCcurit6 personnelle se manifeste dans son manque d'intCr8t
pour les etudes et le travail et dans son incapacite d e se trouver un foyer et de forger une
relation de couple skrieuse. La sexualitk ne prkoccupe pas dkmesurkment Radegonde, qui
connaitra deux relations amoureuses dans l'espace de vingt ans mais qu'elle rompt pour
poursuivre ses recherches, alors qu'Alain en est obskdC, dCvorant les livres sur le sexe,

I'homosexualit~et le lesbianisme, ses nombreuses relations homosexuelles au cours de
dix ans constituant une exploration des sens sans attachement profond. Les deux
personnages ont i revisiter leur passe et i decider quelle part ils veulent en retenir.
Au dCbut de sa quCte, Radegonde se sent presque envahie par son enfant
interieure, Radi. Elle ressent le 'besoin de rejoindre le rnonde adulte mais hesite i
abandonner l'enfance que Radi represente, ce monde merveilleux oC sa mere et son pere
n'etaient pas morts, oG son imagination etait nourrie par les conteurs du village, peuplke
par les personnages colores comme Prudence, la mere Lamant, Thaddee et Katchou, et oir
le temps ne comptait pas. A la fin, Radegonde riialise qu'elle n'a pas besoin de rejeter
Radi pour accepter d'Ctre adulte, et qu'elle peut s'accomplir tout en preservant les
meilleures qualit& de son enfant interieur et les traditions orales de ses mentors. A cet
kgard, la quete de Radegonde rejoint des questions existentielles universelles. Peu
importe la nature de I'enfance, il demeure toujours i chacun d'en retirer les CICments qui
I'ont fa~onneet qui peuvent contribuer i I'epanouissement de I'Ctre humain. Au long du
trajet dans les plus vieux endroits du monde, Radegonde est exaucee d'un souhait
formule au ciel car elle retrouve ses beaux morts chez les geants des montages du
Jotunheim et les cavernes de Lascaux. Comme ces hommes qui racontent une histoire de
plus de quarante mille ans, Prudence et Katchou peuvent raconter leur survivance par la
ruse et le courage. Voili une question du but de son existence de reglee: c'est Radegonde
qui sera leur interpriite. Une autre grande realisation personnelle au cours de ses
explorations est sa victoire sur sa hantise de la mort.
La mort anticipCe de Sophie donne i Radegonde I'occasion de remplir cette
derniere annke de vie. Lorsqu'elle raconte ses voyages, c'est vraiment son histoire, celle

d e Sophie et celle d e tous les Acadiens qu'elle retrace. Elle r6alise que la vie d'une
personne comptera toujours plus que sa mort et q u ' i cause d e chaque personne, la vie
avance, 6volue et ne s'arrete jamais. Cela signifie, pour Radegonde, d e vivre pleinement
sa vie en explorant le metier d'kcrivain. C'est ainsi qu'elle joint sa muse Radi i sa raison
d'ktre sur la courbe du chemin Saint-Jacques, meme si elle ne complkte pas
physiquement le pelerinage. Sa qu6te fut donc couronn6e d e plusieurs succes. Elle a dii
accepter un 6chec en c e qui concerne sa recherche du paradis perdu. En tentant d e relier
1'Arcadie grecque i 1'Acadie d u Nouveau-monde, elle s'est rendu compte "que les
paradis sont irrCm6diablement perdus." (Maillet, CSJ 345) Radegonde changera donc d e
direction: au lieu d'ancrer son peuple dans le pass6, elle le transportera vers I'avenir et
I'immortalit6.
La question du pass6 apportera des conclusions bien diff6rentes pour Alain.
Contraireinent A Kadegonde, il ne peut pas s'accrocher A son enfance puisqu'il la rejette
comme trop traditionnelle, conventionnelle et opprimante. Bien qu'il revisite les contes,
la musique, la mer et son village avec nostalgie, Alain sent qu'il y a un danger reel d e
stagnation et d e mort s'il ne met pas c e pass6 d e c6t6. I1 se tourne donc entikrement vers
le present pour trouver sa raison d'6tre et sa raison d'avenir. Mais cette vie lui fait peur.
Alain en a tellement peur qu'il souffre d e crises aigues d'anxiCt6. On sent meme que la
mort, loin d e lui inspirer d e la crainte comme chez Radegonde, serait la bienvenue en
mettant fin i sa dkpression. Au lieu d e passer A I'acte, il se lance dans le sexe, I'alcool, les
drogues et la lecture pour oublier, tout en esp6rant trouver une r6ponse A son ma1 d e
vivre. Ironiquement, c e track inconscient d'auto-destruction durera aussi longtemps
qu'Alain n'aura pas cCd6 A son enfant int6rieur qui lui crie constamment d'6crire.

Heureusement pour lui, son sejour ii I'universitk h i a permis d e rencontrer des jeunes
artistes avec qui il se lie d'une amitik profonde. Les discussions animees avec eux I'ont
stimule autant que rasskrknk. De plus, il retrouve d'autres contestataires comme lui qui en
veulent A toutes les formes d'autoritk et qui n'hbitent pas, eux non plus, ii revendiquer
leur IibCration. Mais Alain ne fait pas que se plaindre, il a le courage de se battre pour ses
convictions. Cela dknote une foi dans la vie, que les choses peuvent s'amkliorer et que le
peuple peut jouer un r61e pour susciter les changements n6c6ssaires. Par rapport aux
relations amoureuses, Alain abandonne sa quete de I'amour, pour "les plaisirs passagers"

(MM 124).
La quete existentielle d'Alain rksonne dans chacun, car qui n'a pas questionnk son
existence, ses actions, son avenir? A ce niveau, le roman Moncton Mantra comme Le
chemin Saint-Jacques rejoint I'universel. Les qu6tes deviennent plus particulieres et

moins universelles lorsqu'elles examinent I'appartenance acadienne et I'identitk de
1'Ccrivain.

CHAPITRE 4
IDENTITE CULTURELLE DE RADEGONDE ET D'ALAIN

Les klkments d e I'identitk culturelle qui se dCgagent des romans Le chemin Saint-

Jacques et Moncton Mantra sont I'hCritage, I'histoire, la langue, la religion, les traditions,
le sentiment d'6tre Acadien ou Acadienne et le sens d'appartenance A un groupe distinct.

A mesure que la personnalitk des protagonistes se dCveloppe, I'identitC culturelle connait
une transformation radicale. Les dements culturels traditionnels prCsents dans I'enfance
sont confrontCs a ceux d e la culture dominante anglophone. Comme la plupart des
Acadiens d e leur kpoque, les adolescents Radegonde et Alain rkalisent que les injustices
et les inkquitb qu'ils vivent au Nouveau-Brunswick viennent d e ce qu'ils sont issus d'un
peuple minoritaire francophone dans une province majoritairement anglophone. Cette
prise d e conscience provoque le choc et la c o k e . La dknonciation e t le rejet d e I'image
nkgative suivront B I'lge adulte, puis feront place B la recherche d'elkments identitaires
individuels et collectifs, un sentiment d'appartenance au peuple acadien et B I'affirmation
d e I'identitk acadienne. L'absence d'un pays intensifie chez Radegonde et Alain, comme
chez la plupart d e depossedes, le besoin d e trouver leurs racines et inculque B la langue et

A la culture des proportions davantage importantes.

L'identit6 acadienne chez Radi enfant

I1 est evident que les contes et les raconteurs sont omniprksents dans I'enfance de
Radi. La religion et les pratiques religieuses prennent tout autant d'importance dans la
famille Maillet, meme que la mere Lamant puise dans la Bible les plus beaux contes
qu'elle raconte i sa faqon. La priere, pratique quotidienne individuelle et familiale, est la
rkponse des fewents car ils croient que Dieu, le Seigneur JQus, son fils, sa mere, la
Vierge Marie, les saints sont i I'kcoute de telle ou telle requ6te. On croit de m6me i son
ange gardien ou i son patron. On prie pour se faire pardonner ses pkchks, pour demander
une faveur, une gukrison, la paix et meme pour arr6ter les incendies. La messe,
1'6ducation catholique et les sacrements sont respect& et font partie intkgrante de toutes
les familles acadiennes. Qui dit Acadien dit catholique.
s ela paroisse sont sources du revenu d'un
Dans Le chemin Saint-Jacques, 1 ' ~ ~ l iet
emploi pour Horace, le frkre de Radi, qui s'engage comme bkdeau aprbs I'annonce de la
maladie du pkre. L'adhCrence

ii

la religion catholique occupe beaucoup le temps des

paroissiens, car en plus des lois de Dieu, il faut observer les lois de ~ ' ~ ~ l iEnfreindre
se.
les commandements peut entrainer la condamnation du curi, I'homme le plus puissant du
village, ou pire, la condamnation de Dieu, d'oc la certitude de b 6 l e r pour toute I'kternitk
dans les feux d e I'enfer. L'empechement i la famille faisait partie des interdits d e
1 ' ~ ~ l i salors
e ; les enfants itaient nombreux chez les parents catholiques. II n'ktait pas rare
aussi qu'un ou plusieurs enfants soient vouis i la vie religieuse, comme Genevikve et
Horace, soeur et frkre de Radi. L e cur6 6tait consult6 pour tous les problkmes car il
servait autant de conseiller financier, que social ou spirituel.

Radi retient d e son enfance catholique la tache originelle que tous les humains ont
en venant au monde, mais qu'elle seule porte sur sa cuisse gauche. Elle signale aussi le
danger d e blasphkmer qui la guette lorsqu'elle s'apprCte it recreer I'histoire des premiers
parents, Adam et ~ v e Radi
.
a aussi vkcu une expkrience quelque peu traumatisante vers
1'8ge de trois ans. L'imagination d e la fillette s'emparait d e ses rCves au point d'inquikter
les parents. L e prCtre convoquk essaie d'exorciser le diable qui croit-on s e cache derriere
les yeux d e la petite. Elle perd confiance en cet homme qui passe du dkmon a la politique,
apr& I'avoir enduite d e creme, sans I'avoir gukrie d e quoi que c e soit. (39) Cependant,
elle conserve I'idke d e Dieu car elle veut continuer a refaire le paradis terrestre, la plus
vieille des histoires d e I'homme.

A 198ged e huit ans, Radi qui sait maintenant lire, aborde en meme temps que la
comtesse d e Skgur, I'histoire d e deux hkroi'nes, Evangeline d e Longfellow et la Frangaise
Jeanne d'Arc. En 1531, A I'ige d e seize ans, I'hkroi'ne d e la France leva une armke contre
les Anglais. Trouvke coupable d'hkrksie elle fut btfilke au bOcher d e Rouen en 1634. Son
courage et son martyre fournirent

ses compatriotes I'inspiration nkckssaire pour gagner

la guerre qui ravageait leur pays depuis cent ans. L'Acadienne Evangkline Bellefontaine
survkcut a la Dkportation d e 1755 et dkvoua sa vie au service des malades tout en
cherchant son fianck kchouk ailleurs dans les colonies des futurs ~ t a t s - ~ n i Radi
s . se
compare a ces deux jeunes hkroi'nes qui avaient un ennemi commun: I'Anglais. Elle s e
reconnait comme francophone et comme Acadienne. Elle fait partie de cette race qui fut
dkportke d e sa belle Acadie et privke d e ses biens. Pour la premiere fois, Radi prend
conscience qu'il existe une diffkrence entre elle et Mimo, sa grande amie. Meme si Mimo
ne lui a rien fait, Radi reconnait que I'appartenance a la race anglaise donne A son amie

bien des avantages que les Acadiens n'ont pas, tels que I'argent et I'acces ii I'education
avancee. Elle est assez consciente d e I'histoire et d e la realit6 acadienne pour vouloir, A
I'exemple d e Jeanne d'Arc et d ' ~ v a n ~ e l i n faire
e , un acte heroyque pour son peuple. Elle
aimerait, pour venger son peuple "bouter [les Anglais] tous dehors[. ..] libkrant sa race et
sa langue A jamais."(69)

L'identite acadienne chez Alain enfant

A 19ecole,Alain apprit I'histoire d e I'Acadie kt d e la Deportation. Puisque son
village ressemble A tous les autres villages acadiens, il en resulte qu'il a connu les m6mes
traditions d e la litterature orale, I'appartenance au peuple acadien, la langue f r a n ~ a i s eet
ies interdits imposes par la religion. I1 6tait cependant jeune dans les annees 1950 et 1960,
epoque tres differente que celle dans laquelle a grandit Radi. A I'epoque il existait encore
beaucoup d e chbmage, d'analphabetisme, d e repression, mais Louis Robichaud, Premier
ministre du Nouveau-Brunswick, menait une campagne d e reformes visant A equilibrer
I'inequite entre les francophones et les anglophones d e la province. L'ouverture d e
I'Universite d e Moncton en 1963, qui succ6de aux coll6ges classiques d e Memramcook,
Bathurst et Edmundston, allait enfin rendre I'education post-secondaire accessible ii tous.
Alain mentionne aussi la presence d e la musique, "le violon, la cuilEre, les chansons A
repondre"(l04) qui s'apparentent aux sons d e Zachary Richard et d e Clifton Chenier,
Cadiens d e la Louisiane.

L ' a ~ ~ a r t e n a n cacadienne
e
chez Radi adolescente
"Dans la maison d e Radi, la musique faisait partie des moeurs au m6me titre que
le chapelet en famille et la rkcitation des le~ons."(146)En plus des chants traditionnels et

religieux, les familles acadiennes entonnaient h I'aide du piano, d e I'harmonica, d e
I'accordkon, d e la cornemuse et d e la bombarde, les tounes, les reels et les rigodons,
comme en tkmoigne I'anniversaire des noces d'argent des parents. Arthur LeBlanc, le
plus grand violonniste originaire d e l'Acadie, est aussi d e la fete et joue en plus d e
Mozart les airs les plus connus des habitants "depuis dix g6nCration.s". (149) Et voila que
Radi est transportke par les sons et par les rythmes. Elle dCcouvre que la musique a une
iime. L e temps s'arrete et Radi comprend que "tout est encore possible." (150) La fete
unissait "deux chefs d e clans respectifs. Deux familles issues d'un mCme peuple d e
dCportCs, d'une m6me classe et des m6mes valeurs, du m8me niveau d e langage."(l44)
L'appartenance au peuple acadien se manifeste chez Radi par I'amour qu'elle
porte h son village et h ses habitants. Lorsque le feu Cclate au magasin des Arvunes, Radi
voit son pays, presque pour la premiere fois dans une litanie d'amour: les buttes, la baie,
les iles, la peche, les champs. "Tout cela aurait pu sauter. Et avec le village, son histoire,
passCe et ii venir."(l58) Lorsque la menace est passCe, Radi d6clare: "Pour un jour
c o m m e celui-lh, une terre c o m m e celle-ci, elle est pr6te i renoncer au paradis
perdu."(l58)
Comme chez beaucoup d'Acadiens, la lignCe d e Radi avait pratiquC la peche
traditionnelle d e la morue, le hareng, le loup-marin et le homard, car "le grand-pere avait
fichk, et ses oncles, et ses cousins qui tous continuaient le noble mktier."(l61)

Une autre occupation, pour ne pas dire mktier, est celui que pratique ThaddCe, le
cousin d e Radi. I1 est dkfricheteur d e parent6 et gardien d e I'histoire d e famille. Avec lui,
Radi peut remonter a La Rochelle et aux ancetres qui "fondbrent le pays coups d e hache
et d e pioche." (162) Radi est captivCe par le rCcit d e ThaddCe,
"Histoire plus vraie q u e vCritC, plus rCelle q u e I'histoire elle-meme, plus
merveilleuse que les merveilleux contes d e la lointaine Alice d e ses trois ans.
C'est la petite histoire d e sa famille qui du c6tC maternel sortait d e La Rochelle et
construisait des bitiments pour prendre le large et traverser les mers tCnCbreuses
jusqu'en terre neuve et inconnue d'AmCrique"(l63)
Et c e pays, c'est 1'Acadie. Thaddke iui commande d e bien s e rappeler du nom d e son
pays: "Pour dire aux autres, qui nous avont o u b l i b , qui c'est que je sons, nous autres, et
d'oG c'est que je venons."(l65) Radi en est tellement 6mue qu'elle a "serrk sa poitrine d e

ses deux bras pour ernpecher son coeur d e partir au Iarge."(l65) ThaddCe lui apprend les
mots chacuniire, dumeschui, e'coclucher, chilit, flagosser, que seuls "les gens d e son
monde" emploient, "une langue que Radi entend pour la premiere fois mais qu'elle a
toujours connue parce qu'elle est venue au monde avec."(164)
En juin 1940, la ville d e Paris en envahie par les Allemands. A Bouctouche, c'est
la consternation, car avec Paris "tombaient la vieille France, et les ancetres, et les
bltisseurs d e cathkdrales, et d e Charlemagne, et ses siecles d e vie antCrieure."(l66) La
chute d e Paris provoqua chez les habitants d e I'Acadie et du Canada fransais une
nouvelle perception d e la guerre. Les Canadiens ne s e battaient plus pour les Anglais,
mais pour la mere patrie. Radi voulut faire la guerre aux Anglais dans la cour d'Ccole

pour "Cveiller un vieux fonds d'hostilitk qu'on trainait depuis la DCportation de 1755, et
dresser les ennernis naturels et sCculaires."(l68)
Enfin, I'appartenance acadienne de Radi se rnanifeste farouchernent 1 l'lge de
douze ans par le choix de langue. "Ma langue est en fran~ais"(211)rCpond-elle 1 une
maitresse qui "avait une dent contre Quebec" et qui voulait obliger ses Clkves ii rCdiger
une composition en anglais. "Vous me remercierez plus tard de vous avoir sauvCs d'une
langue qui ne pouvait pas vous faire vivre et vous fermait toutes les portes du
succ~s."(212)Radi s'oppose ii cet exercice en anglais, "car si elie Cpouse la langue des
autres, elle risque de perdre la sienne."(212) Et la guerre Cclate en classe, les autres Clkves
se rangeant du cBtC de Radi contre la francophobe.

L'ap~artenanceacadienne chez Alain adolescent
La crise d'identitC que traverse Ajain touche tous les aspects de sa personnalitk, y
compris son "acadianitCV,en m6me temps que les Acadiens de toute 1'Acadie se posent
de sCrieuses questions concernant leur identit6 nationale et leur place au NouveauBrunswick. Tout en se disant Acadien, Alain se pose des questions: "J'ai commencC a
m'interroger sur [...] ce qui faisait que j'Ctais moi-meme Acadien et sur ce que Fa voulait
dire au juste."(Leblanc 12) Comme ses compatriotes, Alain a "cette conscience d'6tre
Acadien qui fait mal."(l9) Alain dCclare que leur "discours dkmasquait l'hypocrisie de
notre situation de colonisCs et d'exploitks."(l9) A la fin des annCes 1960, les Acadiens
rkclament du gouvernement et de la population anglophone une reconnaissance du peuple
acadien et la garantie d'un traitement Cquitable dans tous les domaines ou ils ont CtC
nCgligks depuis deux sikcles. La frustration provoque chez Alain une nouvelle conscience

de la realit6 acadienne et une ouverture d'esprit aux nombreuses significations possibles.
Avec le temps, Alain arrivera B reconna'itre et definir les 6l6ments de son appartenance au
peuple acadien.
C'est i ce moment qu'Alain lit les poemes de Robert Landry d e Moncton. "Lire
cette poesie B la fois moderne et acadienne avait 6t6 rien d e moins qu'une
r6vClation."(22) Plus tard, Alain rencontre Robert qui I' "entretenait sur sa vison d e
I'Acadie. I1 met des mots sur ce que je ressens par intuition."(22) Alain d6couvre aussi
que les Acadiens ne vivent pas tous au Nouveau-Brunswick, lorsqu'il fait la connaissance
d'un Acadien de Loeminster, au Massachussetts, Xavier Roy, dont la mere 6tait de
Moncton, et le pere de Bouctouche. Xavier, qui avait toujours vCcu aux ~ t a t s - ~ n iavait
s,
par16 franqais jusqu'a son entree a I'ecole. Selon lui, Alain est un "militant Acadian
nationalistW(l8)au moment ou Alain "tente de lui expliquer la lutte contre I'in6galit6 qui
existe entre les deux groupes linguistiques"(l9) dans sa province natale. Alain se sent
r6ceptif aux discussions de I'iipoque entourant la notion d'Acadie. "Les 6v6nements du
campus [de I'Universite de Moncton] recevaient mon adhesion totale, sauf que j'ai dO me
rendre a I'evidence que j'6tais bien loin du feu de I'action."(l9) Pas surprenant que notre
jeune homme decide de s'inscrire comme ktudiant cette institution.

Appartenance acadienne de Radegonde
Les Cl6ment.s de I'appartenance acadienne de Radegonde sont la d6couverte de la
richesse d e son heritage, la reconnaissance d e la spCcifit6 ethnique de son peuple,
I'affirmation d e la langue acadienne et franqaise et le refus d e I'anglicisation,
I'attachement aux traditions orales de I'Acadie, au village &tier de Bouctouche, i la mer,

aux dunes, a la famille et aux gens d e cette region, ainsi qu'une affirmation d e sa mission
aupres d e son peuple.
Bien qu'elle ne remette jamais e n question son appartenance au peuple acadien,
~ a d e g o n d eveut preciser son r d e dans la mise en valeur et la conservation du patrimoine
historique et folklorique des Acadiens. Que veut dire Etre Acadien lorsqu'il n'existe plus
d'Acadie? Q u e veut dire etre Acadien lorsque I'on ne possede aucun bdtiment, aucune
piece d'art, aucun document ou aucune litterature temoignant d e ses si6cles d'existence?
Comment peut-on Btre fier d'un peuple qui est celebre non pour son existence, mais pour
son quasi-aneantissement? Comment peut-on valoriser un peuple trait6 en minoritaire
meme s'il represente trente-quatre pourcent d e la population du Nouveau-Brunswick et
m6me s'il est I'un des deux peuples fondateurs du Canada? La renaissance acadienne
amorcee en 1881 comptait des chefs d e file dans plusieurs domaines pourtant, le sort des
Acadiens s'etait tr6s peu amkliork. En 1955, les francophones du Nouveau-Brunswick
sont consideres comme citoyens d e deuxieme classe. L e taux d'assimilation Btait tres
BlevC puisque c e sont surtout les anglophones qui possedaient les entreprises et qui
fournissaient les emplois. Les Acadiens Ctaient pour la plupart illettres, pauvres et ne
possedaient aucun pouvoir politique. Bien sGr, il existait des cooperatives et plusieurs
organismes travaillant i egaliser les chances d e survie chez les Acadiens, mais les
disparitCs entre francophones e t anglophones i tous les niveaux demeuraient tr6s
importantes.
Radegonde rBalise que pour redonner la fierte 2 son peuple, elle doit valider son
existence. Elle doit pouvoir retracer les racines acadiennes en France et accomplir la
mission que lui avait donnee le cousin Thaddee. Radegonde est heureuse d'avoir pu

divulger son projet i son pere avant son dCcbs: "Je partais au loin, en terre inconnue, chez
ses ai'eux que je partage avec lui, pour leur sou'tirer les derniers secrets d e famille que
j'avais I'intention d e rembourrer dans les mots du pays avant d e les passer A ses
descendants qui ne seraient pas les miens."(Maillet 247)
Radegonde sait que c'est un dCfi d e taille, mais elle rCussira en remontant son
arbre genkalogique jusqu'en France d'ou le premier Maillet acadien est issu. Elle accoste
en France en 1955, it I'ige d e vingt-six ans, pendant que les Acadiens fetaient le
bicentennaire d u Grand DCrangement. Bien qu'elle entreprend des recherches sur les
gCants europkens et ceux d'Acadie, elle avoue plus tard que: "Mes vraies recherches
portaient sur la langue et la tradition orale, sur un patrimoine qui remontait, remontait aux
portes des cavernes."(260) En validant la langue acadienne et la tradition orale acadienne,
elle arriverait B faire respecter le peuple acadien.
C'est la rencontre d'une Cadienne d e Louisiane, Madame Primeau, qui I'a lancCe
sur la piste. Cette dame de quatre-vingt-six ans qui n'6tait jamais allCe A I'Ccole pouvait
raconter pendant plus d'une heure d e grandes parties du Roman de Renart, chef-d'oeuvre
franqais du XIIe siecle. Si la tradition orale des Cadiens Ctait si prkcise, se pouvait-il que
la tradition orale des Acadiens releve elle aussi d'une IittCrature Ccrite? Radegonde decide
d e fouiller la souche d e la langue franqaise pour la rkponse.
A Paris, Radegonde trouve et visite I'emplacement d e la maison des trois freres
maqons Mailletz qui, en 1250, sculptaient la faqade d e Notre-Dame, d'ou leur nom
venant d e leur outil. Ces trois freres sont ses ancetres e n ligne directe. Elle rencontre
meme une d e ses parentes, Madame Primaut. L'identitk d e Radegonde est indissociable
d e celle d e ses ancgtres, "Thaddke i Louis i Olivier A Charles A Charles A Jacques, le

premier Acadien a Antoine, le dernier Franqais."(269) Devant I'immensitC d e sa
dCcouverte, Radegonde s e rend compte d e la portCe d e sa propre existence. "Je
soupqonnais que ma veritable histoire s'enracinait dans plus grand que moi, que j'Ctais
plus vieille que mon Pge."(268) La vie d e ses ancetres franqais et acadiens la trempait
d'un fort sentiment d'appartenance

a

ces deux peuples et lui apportait un Clement

d'identitk essentiel et Cternel.
C'est avec grande fierti! que Radegonde raconte

a ses h6tes franqais I'histoire des

Acadiens et d e leur survivance, d e sa survivance: "Je nous appelons encore des Acadjens,
mes amis, a I'heure qu'il est, et je savons d e qui c'est que je sons ersoudus! ..."( 272)
Dans cette maison parisienne, Radegonde revoit son foyer d'Acadie et ses parents. Elle
realise quels efforts ses ancetres ont dC dCployer pour enseigner la grammaire franqaise a
trois gCnCrations d'Acadiens qui apprenaient leur langue dans un livre anglais. Elle s'est
toujours comptCe chanceuse d'etre nCe au bon temps pour avoir acces

I'Cducation

supkrieure en franqais. Au pied d e la tour Saint-Jacques, dans le visage des gargouilles,
Radegonde croit voir sa tante ZClica, Tit-Louis; et dans les traits des pderins, elle
retrouve "le nez aquilin des Leblanc, le front haut des Bourg, les fossettes riantes des
Landry."(283) Elle reconnait que malgrC leur souche commune et les ressemblances
physiques, ses cousins franqais et elle ont vkcu des histoires totalement diffCrentes 1
partir d e 1604, et qu'elle fait partie d e ceux qui sont revenus en Acadie apres la
Deportation. Son peuple

a elle est un

peuple d e survivants, unique. "Si semblables et

pourtant ...si diffCrents!"(313)

A la Bibliotheque nationale, entourCe d e livres, Radegonde rCalise qu'aucun d'eux
ne parle d e son peuple, d e son village, d e ses traditions, et qu'elle devra bien les Ccrire

elle-meme. Elle assurera ainsi la prkservation de la richesse du patrimoine acadien ainsi
que I'immortalitC de cette Acadie dont elle est issue. Elle avoue: "Notre terre 6 nous est
bien rCelle, meme s'il nous reste i la reconqukrir.. .ce que j'essayais de faire 6 distance en
dCchiffrant les panneaux et les vitraux d e Notre-Dame."(281) Radegonde porte en elle
depuis longtemps le d6sir de ICgitimer son peuple, en retraGant ses racines aussi anciennes
que celles des autres peuples. Et elle arrive i joindre les traditions de son peuple celles
du celebre 6crivain du XVIe siecle, Rabelais, comme en t6moignent les contes des gCants,
et le parler acadien dont I'expression "l'embouril a m a vieille grand'mereW.(309) Elle
ajoute: "...cornme j'en dCterrai la source tout le long des provinces de France qui
jalonnent la Loire. Veut, veut pas, nos racines sont profondes et tenaces, et je regrette
d'avoir

a reconnaitre,

Radi, que nous n'avons pas invent6 grand'chose de notre bord d e

I'Atlantique."(309)
"Nous Ctions de meme sang, nous parlions la meme langue ou presque, nous
partagions les memes croyances et les memes doutes sur le grand Peut ~ t r e .
Radegonde aurait pu rendre a Rabelais certain conte de petit diable tromp6 par la
femme du paysan qui lui montre son cu1."(312)
Ainsi, l'aventuriere avait pu retracer l'origine d e la langue acadienne qui remontait A
plus de quatre siecles et s'enorgueillir d e compter parmi les contemporains d e ses
ancetres le plus grand Ccrivain fransais du ~ o ~ e n - ~ ~ e .
Pourtant, malgr6 la fiertC qu'elle exprime i 1'6gard d e son patrimoine, elle
certifie: "Ya pas plus Acadjenne que moi."(325) Elle n'en ressent pas moins un profond
mal: "Je trainais quelque chose dans mes genes, une image d e moi, de nous, le poids
d'une langue sans regles ni lois, d'un pays a mettre au monde, d'une culture i sortir de sa

gangue primitive. Je trainais le complexe de 1'6ternel exiIkW(324).II s'agit de I'hkritage
d'un peuple minoritaire. Au fil des annkes, ses voyages I'aideront 5 comprendre que
I'Acadie, c'est le pays d e la mkmoire et qu'il se trouve au fond du coeur des Acadiens.
C'est la sorcibre AliCnor, la tante d'olivier, qui fit comprendre 5 Radegonde que
les nobles sont "ceux qui pratiquent les vertus qui ont prksidk 6 la naissance d e leurs
lignages: la loyautk, la grandeur, le courage, le respect d e la parole donnke, le sens de
I'honneur et du devoir qui oblige un chef 5 repandre son sang pour la defense de sa IignCe
et de son territoire."(336) Radegonde reconnait dans les exploits de ses ancbtres et des
dCportCs les qualitks qui en font un peuple d'une grande classe. Comme ses anc6tresconteurs BClonie et PClagie, elle veut relier son peuple au reste du monde, h I'univers.
"J'ai toujours CtC 5 I'Ctroit dans un logis, un village, une Acadie aux frontibres indkfinies,
dklimitkes par sa seule mCmoire."(354) Elle rCalisait sa qukte, en partie pour elle-mkme,
mais aussi pour son peuple: "Elue des miens, j'avais kt6 propulsee par une vieille voyante
et visionnaire jusque dans les 6toiles du chemin que saint Jacques nous avait track et qui
menait bien plus loin que Compostelle ...la route des origines de la langue et de la culture
qui nous distinguaient."(355) Radegonde fait le serment 6 sa soeur mourante d e
transmettre I'histoire de sa famille et d e son village: "Je te jure de ne jamais le laisser se
dkgonfler ni se vider de sa mkmoire vieille comme le premier homme."(367)
A l'age oG Radegonde raconte ses aventures en Europe, elle Ccrit depuis une
vingtaine d'annkes et ses livres parlent de son enfance a Bouctouche et ses recherches
littkraires auprks des gkants. Fidde 5 ses intentions, elle transmet la culture acadienne en
frangais. Depuis la fameuse altercation avec la maitresse anglophile de son enfance, elle
n'a pas changk d'avis. La dkcision de vivre en frangais est un autre dement d'identitk trbs

present chez Radegonde. Son refus d'employer le chiac, f r a n ~ a i sfarci d'anglais, le parler
courant dans certaines regions d'Acadie, est preuve d e son attachement ii sa langue et d e
son intention de ne pas la voir diluke.
En plus d e ses livres, Radegonde entreprend d e sauver d e la destruction une part
du patrimoine d e son village natal. Depuis plusieurs annees, elle rageait de voir les dunes
d e sable vendues

a des Ctrangers.

" A p r b que j'ai vu vendre puis combler le trou vieux d e

vingt mille ans, j'ai compris qu'il me fallait rentrer avant qu'on ne s'en prenne au
phare."(256) C e phare symbolise I'attachement d e Radegonde
traditions de peche,

a son enfance, A

a sa terre, a sa mer,

aux

son peuple et ii I'histoire locale. "Et les fantcrnes?

Qui aurait hkrite des fant6mes?"(257) C e n'est pas seulement I'histoire que Radegonde
valorise, mais la possibilite d e la raconter et d e la transmettre. De plus, une fois restaurk,
le phare representera, pour les cousins demeures en France, la survivance d e leurs parents
en Acadie et reliera les deux c6tes d e I'Atlantique et les deux peuples fondateurs des
Acadiens d'aujourd'hui. Syrnbole d e lurniere, il guidera les Acadiens a bon port, comme
les romans d e Radegonde le feront.
Un autre element d e I'identitC acadienne d e Radegonde est I'importance accordke

a la musique et aux fetes. Cette tradition

est tres precieuse chez les Maillet. Lorsque le

frere missionnaire Horace revient d e Tanzanie, c'est la foire: "Seul le desordre faisait loi,
comrne

a la cour du

roi Pktaud; comrne dans la sckne des Bien Ivres d e Rabelais."(309)

Et dans la plus pure tradition rabelaisienne, le rire, la danse, I'accordeon, la guitare, le
violon et la boisson sont omniprksents, sans oublier les contes d e miracle en mer, d e
partie d e hockey avec une crotte d e cheval et d e grands appktits.

Awpartenance acadienne chez Alain adulte
Bien qu'il arrive sur la scene universitaire deux ans aprbs les manifestations et
I'occupation d e 1969, neuf ans apres le debut des rkformes d e Louis Robichaud pour
amkliorer le sort des francophones d e la province, le discours des Acadiens est encore
tres politique. Les francophones d e la province rkclament I'6galit6 pour leur langue, une
reconnaissance du peuple Acadien et I'kquitk dans tous les secteurs d e la vie. Entre 1971
et 1981, Alain dkmontre son appartenance au peuple acadien par la reconnaissance d'un
passe historique e t culture1 qu'il partage a v e c les Acadiens, m t m e s'il refuse
I'idkalisation du folklore, par son attachement i la langue fran~aise,par son engagement
politique au projet d e constiuction d'une identitk acadienne, par sa volontk d e cClCbrer
I'Ccriture, I'art et la musique acadien~ies,par sa mission d'kcrire le premier roman
acadien modeme et par sa volontk d e voir kvoluer la culture et la littkrature acadiennes.
La Deportation des Acadiens, I'omniprksence d e ~ ' ~ ~ l iles pouvoir
e,
politique et
Cconomique d e la majoritk anglophone, I'importance accordke aux superstitions et aux
valeurs traditionnelles ainsi que I'absence d'un pays sont des faits historiques qulAlain et
ses amis d e I'universitk ne disputent pas, mais ils rkalisent la nkc6ssitC d e les dkpasser
afin d e crker une nouvelle Acadie. Alain declare:
"Ce qui me stimule au plus haut point, c'est cette exploration d e notre pass6
commun. Que d e rires d e reconnaissance en parlant d e notre enfance, d e la vie des
petits villages q u e la plupart d'entre nous avons connue, des valeurs
traditionnelles et des superstitutions, d e I'enseignement des religieuses et d e tout
le reste. Nous en parlons comme s'il s'agissait d'un autre sibcle."(Leblanc 23)

Ce n'est pas un refus du passe, mais une decision consciente chez Alain et ses
contemporains de ne pas laisser le passe definir entikrement I'identitk des Acadiens. Pour
lui, il y a lieu d'accepter le passe tout en accueillant le present et la modernite. I1 trouve
d'ailleurs la glorification de I'histoire acadienne troublante: "Comme si nous pouvions
nous defaire de la vie moderne pour reprendre la vie des bois ...Comme si chaque soiree,
il devenait obligatoire de sortir le violon, d e jouer des cueillkres et de chanter des

chansons A rkpondre."(l04)
Alain manifeste son attachement au projet acadien par un vigoureux engagement
politique et culturel, visant I'eveil et la renaissance du peuple acadien. Le militantisme
des etudiants de I'UniversitC h n t , en effet, I'une des principales raisons de son
inscription, Alain rejoint le groupe de "conlplices" dks son arrivte. La patte verte,
Journal clandestin du eonseil ktudiant, devient le vehicule par excellence de la revolte
contre I ' 'establishment' acadien et la situation minoritaire des Acadiens. Alain participe
aux discussions et ii la redaction d'articles inflammatoires. Les ktudiants denoncent les
efforts de I'elite "patenteuse" acadienne pour preserver le statu quo et encouragent la
communaute universitaire et francophone de la province ;i redarner concrktement
I'egalitk des deux cultures et des deux langues, telle que promulguee par la loi sur les
langues officielles adoptke en 1969. Kouchibougouac, I'unilinguisme anglais A Moncton
et le ch6mage chronique sont des maux symptomatiques contre lesquels Alain et les siens
doivent lutter pour arriver A bdtir un avenir meilleur.
Outre les articles des journaux Btudiants, Alain s'implique dans la question de
I'avenir de I'Acadie. Conscient qu'un changement s'impose, il ne se contente pas de se
lamenter sur le sort des Acadiens mais cherche activement une formule politique ou

gouvernementale qui rkpondrait aux besoins d e la sociktk acadienne moderne. Sans
toutefois en kpouser un e n particulier, il lit avidemment d e nombreux livres d e
philosophes, sociologues et politicologues amkricains qui proposent diffkrents rkgimes.
~ ~ a l e m e nau
t , points d e vue idkologique et littkraire, Alain s e r e s o u r c e aux po6mes d e

ses mentors Robert Landry, Gilles Robichaud, et Alexandre Cormier. I1 admire le
courage et la franchise avec lesquels ils parlent d e leur rkalitk et leur fiertk d'employer la
langue acadienne et le chiac.
Alain sera le reprksentant d'une des trois regions d e la province comme dklkguk
d e la Sociktk nationale des Acadiens au Sura, oG la partie francophone d e la Suisse s'est
dktachke afin d e prkserver son identitk culturelle et linguistique en 1974. I1 participera
aussi, en 1979, 2I la Convention d'orientation nat,ionale des Acadiens 21 Edmundston.
Malgrk leurs diffkrends, les participants votent la crkation d'une province acadienne au
Nouveau-Bmnswick. Cette convention eut en effet lieu. La fiertk que ressent Alain 2I la
fin d e cette rkunion marquante est loin du sentiment d'angoisse que I'identitk acadienne
h i donnait huit ans auparavant. Les discours, les actions, les rkformes mises en place par
le Premier ministre, Louis Robichaud pour offrir aux francophones les chances Cgales en
kducation, emplois et langue, ont contribuk 2I sauver les Acadiens. I1 faut demeurer
vigilant, mais il y a lieu d'iitre optimiste.
Alain et ses amis ktudiants pondent un projet d e publication d e poGmes d e
jeunesse, question d e stimuler I'kcriture chez la nouvelle gknkration et d e la sensibiliser
aux changements profonds qui s e prkparent e n Acadie. M e m e aprbs avoir quittk
I'universitk, Alain continue d e s'impliquer dans ses activitks littkraires et culturelles en
organisant des frolics d e musique acadienne et des nuits d e poksie. Le dkveloppement d e

son identit6 acadienne est donc intimmement li6 ti ses contacts avec les gens d e
19universit6et 1la ckl6bration d e la culture acadienne. I1 est clair qu9Alainconsidere que
le dkveloppement litt6raire et culture1 est implicite dans le dkveloppement d'une identit6
acadienne saine et complete. 11 adopte 1'6nonc6 de son ami Alexandre Cornier: "I1 nous
faut cr6er continuellement et le plus possible pour que la vibration 6manant de nous en
tant que peuple se fasse ser~tiri travers la galaxie."(48) Son implication prend une
tournure encore plus personnelle lorsqu'il projette d'kcrire un roman sur Moncton, ses
rythmes, ses rues; un roman qui traduirait le present des Acadiens de son $ge et qui
kchangerait le theme du village c8tier i celui de la ville.
L'incertitude face aux dements qui constituent son identitk acadienne provoque
chez Alain une ouverture d'esprit aux Acadiens vivant i I'extkrieur d e Moncton et ti leurs
rkalitb respectives. Ainsi, Alain apprend qu'il y a des Acadiens qui vivant ti I'extkrieur
du Nouveau-Bnmswick, en Nouvelle-Ecosse, i l'he-du-prince-~douard,aux ~ t a t s - ~ n i s ,
et que les Francophones du nord-ouest du Nouveau-Brunswick ne s'appellent pas
Acadiens mais Brayons et que leurs perspectives, bien que valables, sont tr6s diffkrentes
des siennes. I1 dkcouvre qu'il a beaucoup plus en commun avec le chansonnier louisianais
Zachary Richard qu'avec les gens d'Edmundston ou les Qukbkcois de Montrkal qui ne
connaissent meme pas I'existence de I'Acadie, car contrairement i eux, Alain et Zachary
ont kt6 confrontks toute leur vie i leur situation de minoritaires i Saint-Jean et i Moncton
et en Louisiane.
Un autre geste politique qu'Alain pose est celui d e ne plus parler anglais, c'est-idire qu'il choisit le franqais comme langue d'expression personnelle et celle d e son
peuple. Un Acadien parle franqais. Alain se rend compte: "Je remarque, apres avoir

d6cidC d e ne plus parler anglais nulle part, que je I'entends moins. O u plut6t le franqais
passe au premier plan ...Ainsi j e circule dans ma langue en explorant ma ville."(48)
Cependant, cela ne I'empCche pas d e frequenter la culture, la musique et la littkrature
americaines d e langue anglaise et d'en conserver les influences.
L e dernier ClCment d e I'identiti. acadienne chez Alain est le theme du pays. I1 est
ne A Bouctouche, a v6cu 1 Saint-Jean, a habit6 Boston et Montreal, mais Moncton est son
foyer, sa ville, son actualiti.. D'ailleurs, il I'affirme: "Habiter une ville, avoir un rapport
6quivoque avec cette ville, teint6 d'une sorte d'amour-haine la plupart du temps, mais qui
fournit un lieu d'exploration tout d e meme. Moncton, c'est Ga pour moi."(ll2) I1 marche
en nommant les rues d e sa ville: Mountain Road, Main, St. George, Cameron, Dufferin,
Beechwood Terrace, la riviere Yetitcodiac et les bars fr6quent6s par la jeunesse: le Kacho,
la Lanterne et le Cloud 9. Sans rejeter ses origines villageoises, Alain choisit I'endroit qui
correspond 'le mieux ii ses gciits personnels et i sa dkfinition d e I'Acadien d e la fin du
vingtibme sibcle, line ville oii il trouve I'universitC francophone, les arts et la culture
acadiennes naissantes, le rapport anglophone-francophone, !a politique et les amis. C e
choix est aussi ax6 vers I'avenir et les possibilit6s d'existence du peuple acadien, car,
selon Alain, demeurer dans le pass6 en refusant la modernit6 serait assurer la mort du
peuple et d e sa culture.

Conclusion
Radegonde et Alain expriment tous les deux le desir d'ecrire leur attachement

a

I'Acadie. Pour la jeune femme, cela veut dire rkcuperer les contes anciens avant qu'ils ne
disparaissent d e la bouche des vieux, et ensuite, peindre la vie des gens de son village
dans des livres aussi bien que Michel-Ange l'avait fait au plafond de la chapelle Sixtine.
De cette f a ~ o n meme
,
si un jour tous les Acadiens meurent, ils ne pourront pas ne pas
avoir exist& Lorsque Radegonde entame ses recherches, 1'Acadie fetait le bicentennaire
de la D6portation. Les vingt annees qui suivirent furent charnieres pour le peuple acadien
qui s'eveille

a son existence et qui refuse sa condition de minorite. Radegonde choisit de

ne pas participer de f a ~ o npolitique A la lutte des Acadiens. Elle choisit plut6t de raconter
I'histoire de vrais Acadiens, comme ceux de Bouctouche qu'elle a connus, dans Leur
contexte et dans toute la richesse de leur parler. Elle va ainsi redonrler aux Acadiens ieur
fierte en demontrant que leur langue provient de la France du XVIe siecle et que leurs
traditions orales s'apparentent a celles de Rabelais. Mais pour ce faire, Radegonde devra
d'abord ressentir cette fiertk elle-meme. Elle la retrouve premikrement dans l'histoire de
ses ancetres qu'elle decouvre en France et deuxiemement dans l'histoire des deport&
revenus en Acadie. On a la forte impression que Radegonde a I'intention de dktr6ner
I'heroi'ne mythique ~ v a n ~ e l i navec
e une heroi'ne acadienne de la trempe de sa mkre qui
serait revenue au pays a p r b avoir et6 deportee et qui aiderait a le rebiitir. Deji, en 1955,
Maillet caressait le projet de Pe'lagie-la-charrette.
Alain mijote aussi un projet d'ecriture pour l'Acadie, mais s'implique d'abord au
point de vue politique. Contrairement

a

la paralysie qui le frappe face

a ses pulsions

d'ecrivain, Alain est un homme d'action quand il s'agit du projet de la nouvelle Acadie.

Alain s'affirrne cornrne Acadien en d k n o n ~ a n tles injustices envers les francophones du
Nouveau-Brunswick dans les joumaux des Ctudiants d e I'UniversitC d e Moncton. I1 agit
cornrne recherchiste dans la cause du Parc et des expropriks d e Kouchibougouac. I1
imagine avec d'autres Ctudiants un projet pour sensibiliser les jeunes i la rkalitk
acadienne afin d e stirnuler la creation littkraire. I1 organise d e nornbreuses nuits d e poksie
et participe aux frolics d e rnusique acadienne. I1 aide ses arnis dans leurs projets
d'ecriture respectifs. I1 agit cornme reprksentant d e la SociCtC nationale d e Acadiens au
Jura, en Suisse en 1974, puis au Congres d'orientation nationale i Edrnundston, en 1979.
De la rage et d e I'irnpuissance qu'il ressentait face i sa qualit6 d'Acadien en 1971, Alain
passe maintenant A une grande fiertk que son peuple a trouvC le courage d e voter la
creation d'une province acadienne indkpendante du Nouveau-Brunswick. C e geste
syrnbolise le refus d'accepter ie statu quo et la ~010ilted e lutter pour les changernents qui
vont assurer une nieilleure equitk entre les francophones et les anglophones d e la
province. Alain croit i l'avenir des Acadiens i condition qu'ils acceptent d'kvoluer et
qu'ils entrent dans la inodemite. C'est une rkalitC qu'il desire autant du c6tC littkaire que
du c6tC social.

CHAPITRE 5
L'IDENTITE DE L'ECRIVAIN CHEZ RADEGONDE ET ALAIN
De tous les aspects identitaires d e leur Ctre, c'est sans aucun doute celui de
1'Ccrivain qui prCoccupe davantage Radegonde et Alain. L'amour des mots et de la
IittCrature prCsent depuis I'enfance se dCveloppe au point d e devenir leur raison d'exister.
En effet, tous les deux choisissent d e faire de I'Ccriture une carriere. Chose remarquable,
Radegonde et Alain utilisent leur talent d'Ccrivain pour'fusionner les deux autres aspects
de leur identitk, soit leur identit6 personnelle et leur attachernent it la nation acadienne.
Dans le texte qu'ils prCsentent au public se retrouvent deux personrles qui Ctaient perdues,
qui se sont cherchkes pefidant longtemps et qui se sont enfin retrouvkes.

Lesmots chez Radi e n f a a
Puisque Radi est la plus jeune de la famille, tom iui portent tr6s attention. Les
mots d'affection, les comptines, les l e ~ o n spleuvent sur elle depuis sa naissance. Elle
avale tous les sons, les devoirs, les consonnes, les voyelles et les reconnait dans les
transformations magiques de sa dCesse, Alice, voisine d'i-c6tC. Alice introduit la petite
Radi 1 l'autre monde peuplC d'animaux parlants, d'ogres, de heros et de magie. A I'iige
d e trois ans, Radi dkcouvre le pouvoir transformateur des mots et le pouvoir d e la
conteuse qui envahissait "son ventre, ses reins, son coeur, ses yeuxW(Maillet27). Le
double de Radi, le petit Poucet Ctait "espiegle, menteur, vantard, fin finaud et adorable
, Radi
nain."(27) Bientbt, Alice n'Ctait plus essentielle ii la poursuite du m e ~ e i l l e u x car
pouvait puiser i mCme ses rCves les possibilitCs d'aventures. La petite Ctait tellement

CmerveillCe d e cet univers imaginaire que lorsque sa soeur CCline lui propose trois choix
pour son avenir, "mere d e famille, willygieuse, vieille fillem(33),Radi refuse les r6les
traditionnels r6servCs aux femmes et choisit le quatribme "la petite Cendrillousse"(33),
I'hCroi'ne d e la version acadienne du conte " C e n d r i l l ~ n " La
. ~ ~croyance aux superstitions,
autre constante dans la tradition acadienne, est kvidente chez la jeune fille qui part
toujours du pied gauche pour commencer une aventure.

A sa faqon, un peu plus tard, la mere Lamant, qui est sage-femme et qui a assist6 i
I'entrke d e Radi dans le monde des vivants, lui facilita l'accbs i une autre rCalit.6, celle d e
la IittCrature orale. Elle lui racontait la Tour d e Babel et le don des langues. Tout en lui
expliquant que ces histoires se trouvaient dans la Bible, la vieille femme aidait Radi i
trouver la vkrit6 cachke "entre les lignes", en lui donnant souvent une version diffbrente
d e la version originale. Tout en alimentant sa curiosite, ce don d e la vieille conteuse allait
encourager Radi A examiner toutes les dimensions d e la parole, y compris tout ce qui
n'est pas dit.
Aprbs la mbre Lamant, c'est Tilmon qui lui servira d e mentor, mais ses " histoires
s'apparentaient plut6t ii des fables et fabliaux, plus A des rCcits grivois q u ' i des contes
merveilleux."(lll) Radi connut un succes inescomptC lorsqu'elle repeta les histoires d e
Tilmon. "Elle acqukrait la conviction qu 'el le serait un jour conteuse."(l 11)
Radi apprend Cgalement en bas Bge que sa langue est aussi remplie de mysteres
que le firmament et qu'elle regorge d'autant d'univers qu'il lui sera possible d e crber
avec son imagination et ses mots, car "sa propre langue s'Ctale comme une cite
mystbrieuse, voire un univers, avec ses constellations et sa Voie lactCe. Les mots d e sa
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langue sont des ktoiles, des planktes et des lunes; sa bouche s'apparente a la vofite du
ciel; la terre, au centre, s'appelle Radi."(79) Elle aime la grammaire, le vocabulaire, les
structures, mais la passion pour la littkrature s'animera a I'Ccoute d e La dernidre classe
dlAlphonse Daudet, cette histoire qui pourrait bien Ctre la sienne un jour. C'est le rkcit du
petit alsacien Franz qui apprend d e son maltre d'kcole que les Allemands ont dkcrCtk
I'ordre d e ne plus enseigner le franqais. Les mots d e Daudet rejoignent Radi au plus
profond d e son Ctre. Elle comprend que, toute sa vie, Franz devra ktudier une langue qui
n'est pas la sienne. Radi reste Cberluke devant le pouvoir kvocateur d e I'Ccriture d e
Daudet. "Elle avait r e p La dernidre classe d'Alphonse Daudet comme la foudre, mais
une foudre qui l'avait sofilCe, non pas aneantie. Elle entrait en littkrature comme a trois
ans dans les contes, tCte pren;.i6re."(l34)

Ides mots chez Alain
C'est a un trks jeune QgequlAiain est tombk arnoureux des mots puisqu'il parle d e
la "magie d'apprendre a dkhiffrer les premiers mots". I1 raconte: "Je dkvorais les livres
au programme dks les premiers soirs du dkbut d e l'annkeV(42), a l'kcole klkmentaire. Plus
tard, il admet que son engouement pour les mots et pour I'kcriture s'est accentuk: "Je
m'ktais mis a kcrire mes propres contes sur des endos d e feuilles et dans des cahiers."
(46) D'ailleurs, ses enseignants lui reconnaissaient une habiletk a manipuler la langue.
M6me a c e jeune Qge, il "avait le gofit d'explorer des avenues autres que la conjugaison
des verbes irrkguliers du Grkvisse."(Leblanc 12)

la direction de Luc Lacourcikre (QuCbecEditions Fides, 1948).

Les mots et 1'6criture chez Radi adolescente
Pour Radi, la decision d'kcrire, et d e le faire en f r a n ~ a i sse
, cristallise devant une
institutrice qui veut imposer l'anglais i ses Cleves. Radi connait sa deuxieme crise
d9identitC face i la menace d e perdre sa langue. A douze ans, elle reconnait que le
f r a n ~ a i sfait partie d e son identitk et que jamais elle ne la reniera. "Car si elle Cpouse la
langue des autres, elle risque d e perdre la sienne. Elle peut renoncer i tout mais pas i
~a."(213)Elle dkfie la maitresse en refusant d e raconter ses funkrailles dans une langue
qui n'est pas la sienne. A l'instar d e Radi, les autres Cleves refusent aussi. La maitresse
compte humilier Radi et la rendre a I'kvidence en lui demandant comment elle compte
rkussir sa vie en f r a n ~ a i s .Et Radi declare: "J'Ccrirai, en f r a n ~ a i...
s J'Ccrirai des
livres."(213) En fdisant son appariticn, l'inspecteur du district tranche la question. Elle
Ccrit donc en f r a n ~ a i sl'histoire d e Jos, qui s'est tuk i l'ouvrage toute sa vie pour se payer
un entenement d e premiere classe. i ' h u m o u r et la realit6 des moins nantis ont valu A la
jeune fille ies compliments d e l'inspectetir, qui lui assura le succes si elle continuait dans
cette veine. DCja, Rsdi possCdait le don d e marier avec humour les mots et les gens du
pays-

L'kcriture chez l'adolescent Alain
Chez l'adolescent Alain, l'engouement des mots se r k v d e par la lecture et
1'6criture. I1 recherche les livres interdits des auteurs Gide, Sartre, Camus, Monterlant.
Deji, Alain sait lire ces oeuvres d'une f a ~ o ncritique. Bien qu'il admire le genie crkateur
des auteurs, il ne ressent aucune affinite avec le contenu d e leurs livres. I1 rCdige un
journal et des contes. I1 reve d'kcrire ses propres histoires inspirkes par les exces d e sa

famille. I1 c o n ~ o i que
t son environnement familial peut facilement lui servir d'inspiration.
Le goOt d'6crire est aliment6 par sa croyance que 1'6criture "relevait du secret, que par
I'intermediaire d e la fiction, il 6tait possible d e p6n6trer le dessous des choses, les
cachettes d e I'ime, I'interdit."(l3) A cette kpoque, Alain prend plaisir

a apprendre par

coeur des passages des grands 6crivains f r a n ~ a i sparmi
,
lesquels son prCf6r6, LaFontaine.
Cependant, meme s'il "admire 1'6criture et la clartC d'expression"(l3) d e Hugo et d e
Lamartine, Alain ne veut pas aborder les m6mes themes qu'eux et veut parler d e sa
rkalite, d a m ses propres mots. Un peu paradoxalement, Alain croyait "qu'il fallait aller
ailleurs pour Ccrire."(l3) A la fin d e sol: adolescence, Alain est aux prises avec une crise
d'identiti. aigue. Cela est tres courageux d e sa part d e faire face
personnelles et celles concernant son d6sir d'kcrire. Alain s'inscrit

a

ses anxi6t6s

A I'Universit6 d e

Moncton dans I'espoir "de mettre au clair certaines questions quant a [slon statut
d'2crivain er. devenir." (1 3)

L e r61e d e IvCcrivainchez Radegonde
-

A 1'Cge d e douze ans, Radi avait d6cid6 d'6crire en f r a n ~ a i sL'expCrience
.
avec la
maitresse francophone avait forc6 les profondes aspirations d e I'adolescente d e faire
surface et d e s'affirmer devant la menace d e la perte d e sa langue. Mais cette affirmation
6tait-elle vraiment une promesse d'avenir ou la retorque d'un caractere fort qui refusait
d'admettre la rkalitk?

A quatorze ans, Radi entreprend des etudes classiques au college des religieuses a
Memramcook et par la suite, poursuit cette veine jusqu'au doctorat es lettres. Pourtant, en
1955 lorsqu'elle traverse 1'Atlantique pour entamer ses recherches d e these, elle n'est pas

encore pr&e ii "avouer ouvertement [ses] ambitions d'Ccriture"(260) C e n'est qu'en
contemplant les livres franqais A la Bibliotheque nationale d e Paris qu'elle rCalise
I'important r6le qu'elle va jouer aupres de son peuple. "Je soup~onnaisque si jamais je
devais lire mes noms familiers, je devrais les Ccrire moi-m6me."(276)
Lorsqu'elle raconte ses exploits 1 sa soeur Sophie, vingt ans se sont 6coulCs. Elle
a Ccrit un premier livre sur Radi, I'enfant qui ne I'a pas encore quittke.
"Notre connivence datait d'une nuit du debut de ma vie adulte, des premieres
pages d e rnon premier livre, alors que j'Cprouvais

A la fois la frousse et la

fascination de I'Ccriture et que je me prkparais A plonger les yeux fermCs et les
doigts joints dans mon insondable el terrifiant inconscient."(287)
Durant ses voyages. el!e kcrivait I'histoire de ses rencontres avec les gCants d e
:'Europe et que Radio-Canada les diffusait sur ses chaines de radio. Elle continua ce
travail lors d e ses voyages en France. I1 faut qu'elle ait connu un certain succ6s
puisqu'elle admet ii la fin du mman qu'elle "pratique ce mktier [I'Ccriture] depuis vingt
ans."(370)
Radegonde rCvele son style particulier d'Ccriture lorsqu'elle raconte ii Olivier
I'histoire d e sa famille et de son peuple. "J'avais l'impression d'Ccrire un livre de ma
faqon, sans encre ni plume, par la voie de l'oralitC."(332) Ceci est consistant avec son
intkrC-t pour la langue acadienne et la tradition orale de son pays.
Radegonde se rend compte de l'importance de la littkrature orale chez les
Acadiens, car elle a transmis I'histoire du peuple et gardC vivants leurs contes, leurs
gknCalogies, leurs croyances et leur langue. Elle rkalise que le rem&decontre la mort ou

I'oubli, c'est I'Ccriture. Elle dCclare: "Avec des mots, je pourrais rebdtir le
monde ...J'Ctais sauvCe, Sophie, nous le sommes tous, si nous pouvons le dire."(356)
A sa grande soeur mourante, Radegonde promet qu'elle va Ccrire et qu'elle va
garder vivante I'histoire acadienne. "Je te jure d e ne jamais la laisser se dkgonfler ni se
vider de sa memoire vieille comme le premier homme."(367) Et elle va le faire en puisant
dans la terre acadienne:
"Des deux mains, je pktrirai ce limon, comme Dieu du temps de la Genbse, pour
en faqonner des irnages d e rnon cru, pour h i crier qu'I1 n'a pas achevC son
ouvrage, qu'I1 est pass6 proche d e condamner i un 6ternel oubli m e branche
aveindue d'une branche, surgie d'un vieux tronc qui creuse des racines qui se
prolongent jusqu'au centre de la terre, exactement sous nos pieds." (369)
Elle conipte arracher au "menteur" Adolphe, son charpentier, ses plus belies
histoires. "En tissant. les mensonges d'Adolphe d'une si rare exactitude sur le canevas des
vkritks apocryphes d'kvangeline, je complais rendre au pays son image la plus
authentique."(277) C'est ainsi qu'elle, I'krivaine crkatrice, pourra arreter le temps, en
I'immortalisant dans les pages d'un livre.

Le r61e de I'krivain chez Alain
Le dCveloppement d'Alain comme Ccrivain se fait paralldement 5 la croissance
d'une vie littkraire et culturelle et 1'Cveil d'une conscience nationale en Acadie. Alain
entre 2 I'UniversitC en 1971, deux ans aprks les contestations Ctudiantes et quelques mois
2 peine aprks la publication de La Sagouine d'Antonine Maillet ainsi que la fondation du

Parti acadien. Ces trois CvCnements, aidCs d e la diffusion des films L'Acadie, I'Acadie d e

Pierre Perrault, ~ l o du
~ echiac d e Michel Brault et Acadie libre d e Lkonard Forest
contribuent a jeter la lumikre sur la situation des francophones en Acadie.
Comme on I'a dCja vu, Alain Ctait excitC par les changements en devenir et sentait
que I'UniversitC d e Moncton Ctait le coeur d e I'action. En meme temps, il espkre que son
sCjour a cette universitC apportera une solution a son obsession d'kcrire. Alain verbalise
ainsi son idCe d e I'kcriture: "Je concois 1'Ccriture comme une sorte d e catharsis, comme
quelque chose qui m e permettra d e voir clair dans la confusion qui m'habite."(Leblanc

16) Donc, pour le jeune hvmme d e vingt ans, I'kcriture n'est pas simplement le rksultat
d'inspiration et d e genie, mais bien une technique

;i maitriser.

I1 ne reste pas passif mais

recherche activement des lectures qui I'aideront 1relever ce dCfi et s'entoure d'amis qui
partagent ses goirts et avec qui il a des discussions stimulantes. Ensemble, ils explorent
des auteurs tels que le ronancier Louis-Ferdinand Ckline, les poktes Aragon, Michel
Bcaulieu, Claude PClieu, Lawrence Ferlingtietti et Jacques PrCvert. Mais les poktes
acadiens sont ceux qu'Alain airne le plus. Selon Aiain, Robert ~ a n d r "assume
~'~
pleinement son r61e d e pokte.. .il incarne ce que je voudrais devenir."(21) Robert parle d e
sa rkalitk dans la langue du pays, en d C n o n ~ a n tles injustices commises contre les
Acadiens et en les invitant a s e rkvolter. Cet Ccrivain qui devient un ami I'encourage B
kcrire et reconnait chez Alain la passion qu'il faut pour arriver a produire: "Tes lettres
dkmontrent dCji une passion d'Ccrire peu commune, une soif d'expression dCvorante, une
volontC de foncer, d e dCfoncer."(22) Gilles Robichaud est un autre jeune pokte qui inspire
Alain par la franchise avec laquelle il traite d e sa rkalitk dans un melange d e f r a n ~ a i set
d e chiac, celui-ci Ctant le parler f r a n ~ a i sacadien mClC d'anglais. La poksie de Robert, d e
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Gilles et d'Alexandre Cormier a un effet choc en Acadie. Cette kcriture se dktache de la
poksie traditionnelle par sa structure, sa langue et ses themes. Elle plait aux jeunes
comme Alain i la recherche d'une voix qui rkflbte leurs pr6occupations, tout en
exprimant leur originalitk.
Durant sa premiere annCe comme Ctudiant, Alain a plusieurs projets d'kcriture en
marche. I1 continue Ccrire son journal oir il raconte les activitks de s a journke. I1 avoue:
"Le plus soilvent, je note des incidents, meme les plus anodins, en me disant que je
dkcouvrirai peut-etre une logique i men existence en me relisant."(21) C'est donc dire
qu'Alain considbre non seulement I'ecriture comine un mode d'expression, mais comme
une thkrapie. I1 a commence a r6diger un roman et se pose des questions concernant
I'usage du frangais standard ou du fimcais acadien. I1 kcrit des pobmes. L'universitk lui
procilre un medium par lequel 1i:i et ses amis peuvent exprimer leur opposition aux
autoritks de !'universitk, du gouvcrnement et m h e de 1'6lite acadienne. C'est le journal
clandestin "La Patte verte" qu'A1ain et ses cornplices rkdigent et font circuler. L'ktk, il
participe

un projet d e iravail dont I'objectif est double: "sensibiliser les jeunes 9

I'avbnement de la rkvolution imminenteW(26)et cueiliir aupres d'eux des pobmes en vue
de publication.
Pendant ce temps, Alain continue d'kcrire, continue de dire i tous: "Je veux et je
vais kcrireW(l6),sans toutefois avoir gagnk plus de confiance dans ses habiletks. A p r b
avoir montrk i Robert les poemes qu'il kcrit depuis un an, Alain decide, rkconfortk par
ses kloges, qu'il est temps pour lui d'accepter qu'il est kcrivain: "Je comprends que je

ferais mieux d e me rendre i l'kvidence plut6t que d e me compliquer la vie avec la

question de savoir si je peux h i r e ou non."(27) I1 refuse pourtant d e soumettre ses
poemes pour publication, craignant la critique.
Alain assiste au lancement du premier recueil de poCsie de Robert Landry publi6
aux ~ d i t i o n sdu Pays. "La parution de Complaintes d'ici est r e p e comme un manifeste
qui vient confirmer I'incontournable."(35) C'est. peut-6tre la seule experience positive de
son annbe, outre la nuit d e poksie du 8 mars. D&u d e son experience universitaire, Alain
s'absente de plus en plus de ses cours mais continue de frequenter ses amis au local du
Conseil 6tudiant. Sa depression est aggravCe par sa consommation de drogues et d'alcool.
I1 n'kcrit presque pas durant cette phiode.
Alain termine le semestre d'hiver 1973 mais ne retournera pas a I'universit6
I'automne d'ensuile. nurant I ' M , ii jubile au grand "frolic"

Memrarncook. A la fin

d'aoiit 1973, Alain decide de prendre xn emploi i Moncton oh, i son avis, "le quotidien
devient poesie."(45) 11 aide a prCparer ie prochain recueil d e Robert ou !e poete accorde
plus d'importance au r6el et aux expressions populaires. Alain r6alise qu'il n'arrivera
jamais

A h i r e comme les maitres f r a n ~ a i spuisque, note-il, " je veux raconler ce qui me

bouille dans les tripes."(47) Mais il ajoute avec bonheur: "Les premiers pas vers la mise
au monde de notre univers en mots se dkroulent sous mes yeux et que je n'ai plus i rougir
de mon projet de jeunesse et encore moins de mes modestes origines."(47) Son ami
Gilles Robichaud publie Mkmoires klectrique Blues qu'il considere comme un recueil
tres important pour I'Acadie.
Alain devient convaincu que tout c e qu'il 6crit r6pbte ce que ses deux amis ont
deji dit mais il prbente ainsi son projet: "J'Clabore un plan d'kcriture qui aura Moncton
pour thkme. Je veux traduire en prose un Ctat d'esprit, rechercher le sens que prend pour

moi cette ville. Je souhaite inscrire I'immCdiat dans un chant impressionniste rempli de
chutes et de fulgurances."(57) I1 quitte donc son emploi pour se consacrer tout entier it
I'Ccriture. I1 alimente son Cnergie d e lectures d e Boris Vian, Alain Jouffroy, Witold
Gombrowicz, Paul Goodman, Amiri Baraka, Roger DesRoches, Philip K. Dick, Rkjean
Ducharme et Marguerite Duras. II rkalise alors qu'il doit "continuer d'ecrire pour aboutir

i des rikultats. J e riipete 1'Cvidence comme un mantra."(58) Comme la plupart des jeunes
de sa gCnCration, Alain s'inspire Cgalement de la musique contemporaine amkricaine, les
Doors, Janis Joplin, Pink Floyd, Jefferson Airplane, Bob Dylan, Black Sabbath, Stevie
Wonder, Miles Davis et Thelonius Mor,k.

A i'automne de 1974. Alain publie trois pokmes dans la revue -4caditout mais
n'est pas content de ses efforts. "Je voudrais avant tout produire un effet, composer un
texte si fort qu'il secouerait le paysage que nous habitons."(b4) Durant la prochaine
annee, Alain continue la recherche de sa voix tout en participant h la cel5bration de la
poesie actuelie. I1 demeure pat-alysC par un manque de confiance qui I'emp6che
d'apprkier ses efforts.
Une relation amoureuse avec Roland Hkbert le libere de ses angoisses et il k r i t it
propos de Moncton. "Je tente de capter le son de cette ville, d'en saisir I'essence avec des
images prkcises."(87) Alain essaie plusieurs projets d'ecriture mais les dklaisse tous car
ils ne riipondent pas i ses intentions. I1 lit des autobiographies parce qu'il cherche des
pistes pour I'aider ii exprimer sur papier sa vie ii Moncton.
L'annke 1975 est ponctuke par le travail d'Alain comme recherchiste pour un film
sur les expropriks de Kouchibougouac. Ce projet I'anime considiirablement et lui rappelle
la premiere Dkportation des Acadiens de 1755. Le grand Frolic cCl6brC h Cap-Pel6 durant

1'6t6 fait exploser la musique d e I'Acadie et d e la Louisiane. Les annkes suivantes se
dkroulent de la mtme faqon pour Alain, sans d e perc6e dans son 6criture.
La frustration accroissante d'Alain le pousse 1 se r6fugier 1Montreal pour un an.
Pendant quelques semaines, il Ccrit pour le compte de Radio-Canada, des sketches
radiophoniques sur une famille du comtC de Kent dans les annCes 1960. I1 finit par
abandonner le projet parce que la glorification du pass6 qui est tres 1 la mode lui fait
peur. "Je veux des histoires de ville, de contradictions et des exaltations urbaines, la ville
d'aujourd'hui comme moteur de crkation."(l04) I1 d6croche d'autres contrats qui lui
permettent d e vivre tout en ne negligeant pas sa recherche d'kcriture. I1 Ctudie I'Ccriture
d e Bill Bissett et il d6couvre Yolande Villemaire et Georges Khal. Les auteures
amkricaines Doris Lessing, Kate Millett et Jill Johnston I'initient 1 d'autres modes
d'expression et kvoquent des sujets qui ont ~oujoursattir6 Alain, en particulier le sexe.
L'exil ne lui procure aucun sentiment de bien-6tre permanent. Bien qu'il ait aim6 son
s6jour 1 MontrCal, Alain dkclare: "Ce n'est pas ici que je poursuivrai ma route."(l21)
Alain revient l Moncton vers la mi-ao0t 1978 et reprend sa routine d'kcrire, de
boire, de rencontrer les amis. I1 vit d'assistance sociale jusqu'l ce que ses semaines de
r6daction et de recherche lui permettent de recevoir de l'assurance-ch6mage. Au mois de
novembre. I1 fait partie d'un groupe qui cr6e une association d'kcrivains de littkrature
acadienne.
A la fin d e novembre 1979, Iorsqu'Alain participe 1 la premiere convention
d'orientation nationale des Acadiens, 1 Edmundston, il annonce: "C'est par I'Ccriture que
je suis le mieux habilitk l contribuer
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1'6volution de cette sociCtC."(129) A cette r6union'

les congressistes votent pour la creation d'une province acadienne au NouveauBrunswick. Cette convention s'est be1 et bien deroulee comme Alain la prbente.
En 1980, Alain termine son premier recueil d e poemes. I1 fait la lecture d e textes
choisis

A la Nuit d e poesie du Festival des arts au debut d'octobre. I1 &it: "En lisant, je

me sens transport6 par le rythme d e notre langue, conscient que chaque paire d'oreilles
comprend exactement, d e f a ~ o norganique, c e que je dis. L'experience m'exalte."(l37)
Alain decide alors d e publier aux ~ d i t i o n du
s Printemps.
Apres avoir travaille pendant plus d e dix ans, Alain lit son oeuvre et s'kmerveille:
"J'entends c e vocable a v a ; toutes les nuances que mes amis y on1 investies et je
comprends que le poeme reactive les mots d e ma langue. J e comprends que j e suis le
produit d e tout ce que j'ai appris au cour d e mon existence."(l42) Dans une iitanie des
personnes, auteurs, chanteurs rencontres durant cette pkriode d e quCte, il se rend compte
que sa voix est unique et qu'i! est enfin Ccrivain. "Je reconnais que je suis maintenant
entre dans I'univers des livres. J e reconnais que j'emets une vibration personnelle
imprimee d'une culture qui se fond dans I'imrnense ocean d e la conscience."(l44)

Conclusion
L e desir d'ecrire s e manifeste chez Radegonde et chez Alain

A un tres bas ige.

Mais alors qu'ils en conservent I'envie dans I'ige adulte, le doute les empkche de rkaliser
pleinement cet aspect d e leur identite. Chez Radegonde le doute s'installe au niveau d e la
decision d'ecrire et au niveau du sujet d e ses Ccrits. Chez Alain, le doute plane au-dessus
d e ses capacitks d e crker une oeuvre originale. MalgrC leur incertitude, Radegonde et

Alain refusent tous deux d e taire ce cri des tripes et s'embarquent sur la route d e leur
delivrance, quoique d e f a ~ o n bien
s
diffkrentes.

A l'epoque otI Radegonde s e lance dans ses recherches, il existe tr&s peu d e
romans acadiens kcrit par un Acadien ou une Acadienne. L'affirmation d e l'identitk d e
l'kcrivain chez Radegonde s e fait A mCme l'itinkraire d e ses voyages en Europe. A
mesure qu'elle dkcouvre les gCants d e Rabelais, elle s e rend compte combien ces contes
ressemblent aux contes d e son enfance. Les visages des gargouilles font place aux gens
du village d e Bouctouche avec toutes leurs qualitks et leurs dkfauts, toutes leurs
"menteries" et toute leur sagesse. Si Rsbelais, c e grand auteur, a pu connaitre le succ6s
avec ses personnages folkloriques, est-ce que Radegonde ne pourrait pas en faire autant
avec son monde?Ainsi, sa decision d'kcrire ktablie, la jeune femme kcrit un premier livre
sur son alter-ego, I'hkroi'ne d e son enfance, Radi. Lorsqu'elle raconte cette avenlure A sa
soeur vingt ans plus h r d , Radegonde n'a pas cessC d'kcrire.
Alain ne vit pas d a m ie meme contexte litteraire que Radegonde. I1 cherche sa
voix d'kcrivain en 1971, alors qu'une nouvelle p o b i e , jeune et moderne, kmerge en
Acadie. Les prkoccupations d'Alain s e situent loin des rkcits folkloriques, des romans
historiques, des contes villageois et d e la Dkportation, tous exploitks depuis une centaine
d'annkes. I1 veut explorer le rkel dans le prksent. La tactique d'Alain est d'kcrire et d e ne
pas cesser d'kcrire, meme s'il croit que ses textes sont mauvais, mCme s'il croit rkpkter
les propos d e ses amis poetes. Au cours des dix ans d'exploration d e son etre, Alain
connaitra des pkriodes creuses otI s a productivitk littkraire semble pauvre, mais il
continue d'kcrire dans les journaux, pour des projets d e recherches et pour la cause
acadienne. Pour stimuler sa crkativitk, il essaie l'alcool et les drogues, diffkrentes

situations d'habitation, d'innombrables lectures, d e nombreuses relations amoureuses et
divers endroits gkographiques. Au fur et ii mesure qu'Alain s e rend compte que la
reponse provient d e I'interieur et non d e I'exterieur, il dklaisse ces faux stimulants pour
s'kcouter vraiment. Deux certitudes ressortent d e son trajet: Moncton est sa ville d e
prkdilkction et l'approche autobiographique rkpond le mieux i ses prkoccupations
littkraires. Alain regorge d e fiertk devant I'oeuvre qu'il rkalise aprks dix ans d'efforts. I1
retrouve sa raison d e vivre en meme temps qu'il s e reconnait une voix littkraire. Ses
pokmes ne peuvent pas 6tre plus crriginaux puisqu'ils rkflktent sa vie, son vkcu, ses
aspirations, sa modernitk et sa rkalitk acadienne. Un pokte acadien est nk.
Radegonde et Alain ont des prkoccupations et des buts d'kcriture bien diffkrents
mais iis s e rejoignent quand mkme ii plusieurs niveaux dans leur quQte. 11s ont tous deux
acquis le gofit des mots et d e la litterature i un jeune 4gz; ils ont tous deux le souci d e
crker une oeuvre d e qualitk, authentiquement reprksentative des Acadiens; ils recherchent
tous deux une kcriture trks orale, lucide, originale et qui colle i c e qui bouillonne dans
!eurs tripes. Dans ce sens, ils font preuve d'honnetetk, d e perspicacitk et d e perskvkrance.
Leurs efforts les rendent beaucoup plus confiants en eux-m6mes car, en rkalisant leur
mktier d'kcrivain, ils embrassent une dimension qui est indissociable d e leur identitk
personnelle.

CHAPITRE 6
CONCLUSION

Peut-on conclure que les qustes d e Radegonde et d'Alain furent fructueuses?
Dans la mesure oG toute remise en question ouvre I'esprit aux nombreuses possibilitks
d9Ctre, la rkponse est "oui". ~ ~ a l e m e ndans
t , la mesure oG Radegonde et Alain ont
entrepris une dkmarche honnste e t n'ont pas ni6 ce qu'ils reconnaissaient comme des
klkments essentiels d e leur existence, ils ont rkussi. Dans la mesure oG I'on se rkfkre aux
questions prkcises que s'ktaient poskes les deux protagonistes, certaines ont trouvk
rkponse alors que d'autres restent en suspens. La recherche d'une identit6 personnelle
ainsi que I'affirmation d'une appartenance
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une communautk spkcifique, qu'elle soit

ethnique, historique, religieuse, linguistique ou sexuelle, est d'ordre assez ordinaire. C e
qui distingue les qu2tes d e Radegonde et d'Alain d e celles d'autres personnes est cette
recherche d e leur destinke d'kcrivain. Ces deux romans qui s'inscrivent dans la litt6rature
acadienne moderne suscitent d'autres questions: existe-t-il aujourd'hui une littkrature
acadienne? Si oui, a-t-elle un avenir?
Avant 1958, la plupart des oeuvres acadiennes ktaient baskes sur les faits
historiques entourant la Dkportation et tres peu d e romans mettaient en vedette d e vrais
Acadiens. Pointe-am-coques d'Antonine Maillet, publi6 en 1958, e t La Sagouine publi6
en 1971 allaient rkvolutionner le monde littkraire acadien avec leurs personnages rkels et
la langue d e I'Acadie. La publication du premier roman coi'ncide avec la quste d e
Radegonde du roman Le chemin Saint-Jacques. Son besoin d'expliciter son monde dans
son premier livre correspond A la dknonciation par les Acadiens d e la situation intolkrable

dans laquelle ils vivent e t i la valorisation d e leur peuple e t d e leur langue. C'est le
premier pas vers la prise en charge d e I'identite et d e son avenir. A-t-on besoin de nourrir
la fierte d'une langue et d'une culture quand elles sont respectees et admirkes? Les autres
kvknements parallbles s e retrouvent dans Moncton Mantra.
Avant son inscription comme ktudiant, Alain Gaudreau regardait d'un oeil
approbateur les contestations etudiantes du campus d e I'Universit6 d e Moncton. Lorsqu'il
s'y rend, il decide d e participer 1 la r6volution. I1 se trouve que I'Universit6 d e Moncton a
servi d e lieu d'accueil B un groupe d'etudiants contestataires, qu'ils y ont fait circuler un
journal clandestin et que le mouvement culturel en Acadie a pris d e I'ampleur B partir d e
1972. En plus d e la creation des Editions d9Acadie, la premikre maison d96ditions i
Moncton, o n assiste B I'avenement d'un Congres des Francophones, la crkation d'un
centre culturel B Moncton, la premiere representation d e La Sagouine et la diffusion d u
film Un soleilpas comme les autres d e Leonard Forest. En 1973, la Soci6t6 nationale des
Acadiens sera transformke en une federation des trois sociktks acadiennes provinciales:
Societk des Acadiens du Nouveau-Brunswick, Fed6ration des Acadiens d e la Nouvelle~ c o s s et
e la Soci6t6 Saint-Thomas d'Aquin d e l'ile-du-prince-~douard;un autre "frolic"
a lieu i Memramcook; une troupe d e th6ltre est crkke B Maisonnette; 1'Universit.i: d e
Moncton lance le premier numkro d'une revue d e critique littkraire Si Que; et la
chanteuse acadienne Edith Butler endisque.
L'annee 1974 est fructueuse en Acadie puisqu'elle voit la fondation d'une
compagnie d e spectacles qui deviendra IeTheiitre populaire d'Acadie, un concours d e
textes dramatiques, I'ouverture d'un bureau d e I'Office national du film i Moncton et les
disques d'Edith Butler, Angele Arsenault, Lorraine Diotte et Donat Lacroix. Germaine

Comeau, Laval Goupil, Louis Hach6, Ronald Despres, Raymond Leblanc, Regis Bmn
(Reginald Belliveau dans le roman Moncton Mantra) avec le roman La Mariecomo, et
Hermenegilde Chiasson (Alexandre Cormier dans le roman) avec son recueil Mourir a
Scoudouc assurent la production littkraire de I'annke. Les kvknements culturels dans le

roman de Gkrald Leblanc renvoient donc i des faits r6els survenus i 1'6poque des ann6es
1970.
Au niveau culturel, plusieurs pieces de thkHtre, romans et recueils de p o b i e sont
publiks en 1975 ainsi que deux livres historiques, I'un de Jean-Paul Hautecoeur, L'Acadie
du discours, trait6 des annkes 1960 en Acadie, I'autre d'Alexandre Savoie, Un demisidcle d'histoire acadienne: Le docteur A. -M. Sormany. Panni les pub1ications de 1976,

on retrouve Acadie/Exp6rience. Choix de textes acadiens: complaintes, podmes et
chansons de J.-G. Rens et Raymond Leblanc. Calixte Duguay et Beausoleil Broussard

lancent un premier disque; il y a la formation du conseil acadien d e cooperation
culturelle, et le premier colloque culturel interprovincial de I'Atlantique; le Centre
d'ktudes acadiennes organise le premier colloque international sur I'Acadie; le Village
historique acadien au Nouveau-Brunswick ouvre i Caraquet.
L'annke 1977 est marquke par le premier disque du groupe

1755 dont Gkrald

Leblanc est le parolier, l'ouverture d'une 6cole de Droit commun i I'UniversitC d e
Moncton, la publication d e L'Acadie perdue d e Michel Roy e t Un sidcle de
revendications scolaires au Nouveau-Brunswick, 1891-1971 d' Alexandre Savoie.

Les F6tes du 375e anniversaire de I'Acadie ont parseme I'annee 1979 partout dans
les Provinces maritimes. Antonine Maillet remporte le prix Goncourt pour Pe'lagie-lacharrette, Marguerite Maillet, Gkrard Leblanc et Bernard ~ m o n publient
t
une Anthologie

des textes littgraires acadiens 1606-1975. Les Acadiens s e rCunissent en novembre 5
Edmundston pour une convention d'orientation nationale. Dans le roman Moncton

Mantra, le personnage Alain Gautreau est present 5 la prise d e dCcision d e former une
province acadienne ii I ' intCrieur du Nouveau-Brunsw ick.
Parmi les realisations culturelles d e I'annke 1980, outre les publications litteraires,
il y a la fondation des maisons d'6ditions Perce-Neige ii Moncton et Lescarbot ii

Yarmouth en ~ o u v e l l e - ~ c o s s eles
, Fetes du 375e anniversaire d e la fondation d e PortRoyal, la VIe conference internationale des communautlts ethniques d e langue f r a n ~ a i s eii
Caraquet, I'inauguration d'un Bureau d u Qu6bec ii Moncton, le premier numero

d ' ~ ~ a l i t erevue
' : acadienne d'analyse politique d e l'Universit6 d e Moncton et le dkp6t d e
la loi Simard sur la reconnaissance des deux communautes linguistiques officielles au
Nouveau-Brunswick.
L'expropriation des habitants d e Kouchibougouac, les "frolics", les nuits d e
p o b i e , le nom des rues d e Moncton et les bars ktudiants, en particulier le K a ~ h o ' ~qui
,
reviennent constamment dans Moncton Mantra, sont tires d e la realit6. Cette complicit6
entre la realit6 et la fiction marquent d'authenticitk et d'honnetetk le roman d e Gerald
Leblanc.

I1 existe un kcart d e vingt-cinq ans entre la parution d u premier livre d e
Radegonde Maillet, ecrivain du roman Le chemin Saint-Jacques et la publication du
recueil d'Alain Gautreau, p o h e d e Moncton Mantra. Radegonde a p u k e son inspiration
dans le cerveau d e Radi et dans son enfance pour faire revivre et immortaliser les
aventures, le village d e Bouctouche, la mer, les dunes, les personnages, les traditions, le

parler, et les rites d e passage au monde des adultes. C e faisant, I'Ccrivain prhente ii la fin
des annkes 1950 sa vision des Acadiens et d e I'Acadie Li une Cpoque ou la littkrature
acadienne n'existe pratiquement pas et oG les kcrivains doivent aller A I'extkrieur pour se
faire publier. En 1981, lorsque Alain publie sa poCsie i la deuxikme maison d'kditions en
Acadie, il prCsente sa propre version: Bouctouche et ses habitants, ses parents, son
enfance, oui, mais combien plus ses dix dernikres annkes avec ses luttes e t ses
dkcouvertes personnelles, les difficultCs et les gloires actuelles des Acadiens des
Provinces maritimes, le parler acadien entrecoupe d e chiac, e t par-dessus tout,
I'omniprCsence d e la ville d e Moncton avec ses cadences, ses sons, ses frictions et ses
possibilith. Peut-on conclure qu'on assiste Li une kvolution dans I'identitk acadienne ou
simplement au portrait d e diffkrentes facettes identitaires d'une meme entitk?
Que Maillet et Leblanc aient choisi diffkrentes thkmatiques n ' e m p k h e pas que
leurs romans demeurent tout aussi acadiens I'un que I'autre. Si Le chemin Saint-Jacques
publik en 1996 et Moncton Mantra e n 1997 ont connu le succks, c'est que ces deux
romans, quoique differents, rkfletent tous deux une rkalitk acadienne. L e personnage
Radegonde reprksente I'aspect plus traditionnel puisque c'est avant tout le pass6 qui
I'anime m6me si elle est une femme anticonformiste. Sa dkfinition du mot "acadien" est
axke sur un endroit gkographique prkcis, une histoire commune d'avant et d'apres la
DCportation, la langue f r a n ~ a i s eet le parler acadien, ainsi que le besoin d e glorifier la vie
rurale et les traditions orales d e son peuple. Chez Alain, la definition du terme "acadien"
s'est elargie pour englober les Acadiens qui n'ont jamais vkcu en Acadie mais qui ont des
souches acadiennes, les Acadiens d e toutes les Provinces maritimes, d e la GaspCsie et d e
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Paul Boss6 vient de realiser un film sur ce fameux bar, Kacho cornplot. La prernisre a eut lieu le ler

la Louisiane. Bien que la langue franqaise soit au centre d e son existence acadienne, il est
parfois remplace par l'anglais et le chiac. On sent qu'Alain est plus Nord-Americain
qu'Acadien, qu'il recherche un contexte plus mondial. I1 lie son identit6 acadienne i sa
situation urbaine ainsi q u ' i son d6sir d'explorer des themes et des techniques modernes
d'kcriture. Cependant son engagement politique dkmontre sa certitude que les Acadiens
sont un groupe minoritaire distinct vivant une rkalite specifique au Canada. En realitk,
n'eussent Ctk la publication des romans d'Antonine Maillet et d'autres auteurs acadiens
depuis 1958 et les grandes victoires gagnees par les Acadiens depuis les annees 1960,
Alain ne pourrait pas adopter cette attitude dksinvolte vis-a-vis son patrimoine culturel.
C'est grice aux luttes aux niveaux politiques, linguistiques et culturels qu'Alain se sent
tellement en s k u r i t e dans son identitk dTAcadienqu'il n'a pas besoin d e I'Ctaler a chaque
page d e son livre et qu'il peut explorer d'autres dimensions d e son existence. La qui3e
d'Alain represente donc non seulement la dkmarche d'un individu mais I'evolution d e
tout un peuple vers la pleine possession d e son identite. Tout d'abord, il y a le cri d e
dCsespoir marquant I'insatisfaction avec la situation initiale; ensuite viennent le refus o u
l'acceptation des klkments historiques et sociaux et les decouvertes associkes i une
recherche d e soi active qui conduisent a la prise d e conscience d e sa spkcificite; enfin,
c'est I'affirmation d e soi, du sentiment d'appartenance a un peuple et I'kpanouissement
d e I'individu et d e la collectivitC.
II y aura toujours des romans qui se baseront sur les faits entourant I'histoire des
Acadiens et la tragkdie d e la Dkportation. Et il y aura toujours des romans basks sur la
situation minoritaire des Acadiens dans les Provinces maritimes tant et aussi longtemps

novembre. 2002.

que cette situation demeurera. I1 y aura toujours des romans situks en Acadie, parlant
d'Acadiens. Dans ce sens, le roman acadien continuera d'exister.
Est-ce que les Clkments identitaires p r k o n i s b par Radegonde et Alain
exclueraient de leur dkfinition d'acadien un anglophone comme Clive Doucet qui n'a
jamais v6cu en Acadie, qui ne parle pas f r a n ~ a i smais qui compte des romans sur ses
ancctres acadiens? Comme I'identit6, la definition du roman acadien a Cvolu6. Ou se
situent Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra dans le corpus du roman acadien?
Est-ce qu'il y a encore lieu, en 2002, de parler du roman acadien et si oui, quel est son
avenir? I1 faut d'abord en prkciser les parambtres gkographiques et thkmatiques.
Historiquement, 6tait appelb roman acadien tout roman 6crit par des Acadiens des
Provinces maritimes, de la Gasphie et des iles d e la Madeleine, Canadiens f r a n ~ a i sou
F r a n ~ a i sayant v6cu quelque temps au pays et dont I'oeuvre se rapportait au pays.75
Aujourd'hui, il faudrait inclure les romans 6crits en f r a n ~ a i set en anglais par des
AmCricains, Canadiens ou F r a n ~ a i sde souche acadienne, ainsi que les romans k i t s par
des non-Acadiens traitant de thiimes acadiens. Cela donnerait un bibliographic d'environ
deux cent dix romans h i t s entre 1606 et 2002. Bertille Beaulieu a fait le tour de la
question d'une facon plus succincte dans son article " A p e r p du roman acadien des
debuts ii 2001"76, en limitant son etude aux plus d e cent soixante-dix titres de romans
Ccrits en fran~ais.
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Marguerite Maillet, GCrard LeBlanc et Bernard ~ m o n tAnthologie
.
des textes IittCraires acadiens 1609-

1975 (Moncton: Editions dlAcadie, 1979) 9. Mme Maillet a plus tard inclut Clive Doucet dans sa
Bibliographic des publications de I'Acadie et des Provinces maritimes: livres et brochures, 1609-1995
IMoncton: ~ d i t i o n sd' Acadie, 1997).

Beaulieu, Bertille, "Aperqu du roman acadien des dCbuts 1 2001" Soumis 1 Francophonies d'AmCrique
(No. 16.2003).
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Comme on I'a deji vu, c'est sans doute grice i Antonine Maillet avec la parution
de L a Sagouine en 1971 et gr%ce ii la crkation d'une premiere maison d'kditions en
Acadie en 1972, Les ~ d i t i o n sd'Acadie, qu'on assiste
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la renaissance d'une litterature

acadienne en Acadie. Marguerite Maillet appelle la pkriode entre 1958 et 1980
"RCcupkration et c~ntestation"~'
Ctant donne I'abondance des romans du pays i caractere
historique et patriotique. Melvin Gallant ajoute q u ' i la fin de cette periode "le probleme
d'identitk qui faisait maintenant partie d e notre littkrature etait peut-&re une ktape
nkcessaire, une conskquence de la decouverte de notre spkcifi~itk."'~Pour assumer
pleinement son identite d'acadien, il fallait d'abord nommer sa rkalit6 historique et
actuelle. Bertille Beaulieu affirme que I'annke 1979 fut "des plus fructueuses dans
I'histoire du roman."79 En plus du Prix Goncourt qu'Antonine Maillet gagne avec
Ptlagie-la-charrette, Louis Hachk emporte le prix France-Acadie pour Adieu, P'tit
Chipagan, Claude LeBouthillier publie Isabelle-sur-mer et Jacques Savoie publie
Raconte-moi Massabielle. Plus de quarante romans acadiens suivront en 1980. Bien que
les romans de moeurs continuent en popularitk, les themes modernes commencent i faire
surface vers le milieu de la dkcennie de 1980 et le franqais litteraire fait place au parler
rkgional. A partir d e 1990, des nouvelles techniques d9Ccriture post-modernes
apparaissent, particulierement chez les romancikres France Daigle et Gracia Couturier.''

Marguerite Maillet, Histoire de la littkrature acadienne. De rCve en r6ve (Moncton: h i t i o n s dlAcadie,
1983) 178.
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"Melvin Gallant, "Du mythe i la r6alit6. ~ v o l u t i o ndu roman acadien" Revue de I'universit6 d'Ottawa 56,
3 (1986).
79 Bertille

Beaulieu, OD Cit 11.

Bertille Beaulieu, Ov Cit 11.

Beaulieu conclut en citant la production croissante du roman en Acadie depuis les annkes
1970 et elle affirme que les possibilitks de publication et de diffusion, ainsi que les
nombreux auteurs "lui assurent un renouvellement constant."(l9)
Marcel Olscamp affirme: "une littkrature donnke est dite "en processus
d'autonomisation" lorsqu'elle se r6flbte en elle-meme, lorsque ses institutions sont assez
fortement constitu6es pour faire I'objet de fictions r ~ m a n e s ~ u e s . "Dans
~ ' un article paru
dans Le Devoir du 13 ao&, 2000, Raoul Boudreau, professeur au dkpartement d'ktudes
fran~aisesA I'Universitk de Moncton dbclarait, "Nous allons vers la constitution d'une
littkrature veritablement propre a elle.. .par son style. II y a une distance face aux normes
littkraires. On a beaucoup de romans qui ne ressemblent en rien aux romans auxquels on
s'attend." En s'kloignant des contextes traditionnels, tout en s'approchant des themes
universels, n'y aurait-il pas lieu de parler du roman canadien-fran~aisou nord-am6ricain
de langue franqaise au lieu du roman acadien?
Les romans Le chemin Saint-Jacques et Moncton Mantra sont des fictions
autobiographiques. Les vies d'Antonine Maillet et de Radegonde Maillet et les vies de
GCrald Leblanc et d'Alain Gautreau sont tisskes si ktroitement qu'ils en sont presque
indissociables. L'analyse de cette question littkraire n'a pas ktk retenue dans cette 6tude.

Marcel Olscamp, "Regards acadiens sur I'institution litt6raireWS~irale163 (Nov-dec 1998) 3.

Pourtant, il y aurait beaucoup de paralleles A faire entre la fiction et la realit6 en c e qui a
trait A la litterature acadienne.
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